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�ीकृितयाँ
हम इस पु��का को िहं दी म� अनुवाद करने के िलए सोशल सिव�स वक�र (सामािजक सेवा काय�कता� ) प्रोग्रैम, शे�रडन
कॉलेज से िन�िल�खत छात्रों के प्रयासों की सराहना करते ह� तािक यह िहंदी भाषी समुदायों के िलए उपल� हो।
िकरन मूलचंदानी
रावलीन कौर कलेर
उव�शी सोलंकी
समानता के िलए अनुवादों की समी�ा करने के िलए डॉ.अिमत अ�ण मेढेकर, असोिसएट प्रोफेसर (सह-प्रा�ापक),
सािवत्रीबाई फुले पुणे िव�िव�ालय,पुणे, भारत और शे�रडन कॉलेज के छात्र आशुतोष गौर का ध�वाद।
हम शे�रडन कॉलेज की छात्रा िद�ी िटळक को भी ध�वाद दे ते है ।
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प�रचय
इस द�ावेज़ म� पु�क, “अप्रवासी समुदायों म� घरे लू िहं सा: केस अ�यन” के कुछ अंश ह� , डॉ फ़रज़ाना चेज़,
डॉ बेथानी ओसबोन�, सुश्री अच�ना मेढेकर और डॉ पूिण�मा �ारा अनुवाद िकया गया है तािक एक �ापक
दश�क उन तक प�ँ च बना सके। पु�क सामािजक काय� और कानूनी िचिक�कों के साथ प्रिश�ण म�
उपयोग करने के िलए एक �तंत्र �प से सुलभ शैि�क संसाधन है ।
इस द�ावेज़ म� अनुवािदत केस �डी अप्रवासी मिहलाओं की वा�िवक जीवन की कहािनयाँ ह� िज�ोंने
कनाडा म� घरे लू िहं सा का अनुभव िकया है । अच�ना मे धेकर लॉ ऑिफस �ारा िनयं ित्रत बं द कानूनी मामलों की
फाइलों से उभरे मामले और जातीय अप्रवासी मिहलाओं की कहािनयों को दशा� ते ह� िज�ोंने कनाडा म� घरे लू
िहंसा का अनुभव िकया और िज�ोंने कानूनी मदद मां गी। इस शोध को करने की अनुमित जून 2019 म�
रयस�न यूिनविस�टी और शे�रडन कॉलेज दोनों के �रसच� एिथ� बोड� से िमली थी। इस शोध म� शािमल सभी
मामले िपछले दस वष� के भीतर �ए और अनुसंधान शु� होने से पहले कम से कम एक वष� से बं द थे।
केस �डी के अलावा, हमने घरे लू िहं सा के िवषय पर सामुदाियक समूहों के साथ चचा� के िलए प्र�ों को
शािमल िकया है । हम आशा करते ह� िक आप घरे लू िहं सा के मु �ों पर अपने समु दायों को शािमल करते �ए
इस उपकरण को उपयोगी पाएं गे।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 1: रमनदीप और अमन

प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

रमनदीप

अमन

शादी के समय उम्र

22

24

उम्र *

39

41

भारत

भारत

धम�

िसख

िसख

िश�ा

सूचना उपल� नहीं

सूचना उपल� नहीं

अंग्रेजी भाषा की �मता

सीिमत

सीिमत

रोज़गार, प्रवास से पहले

कभी काम नहीं िकया

सूचना उपल� नहीं

रोज़गार *

पाट� टाइम (अं शकािलक) �ूल

अ�ू बर 1993 से फुल टाइम

मूल / दे श/रहवासी
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आव्रजन श्रेणी

आव्रजन �स्थित

बस चालक

(पूण�कािलक) काम

शादी से पहले रमनदीप अपने

फ़ैिमली �ा�: रमनदीप ने

प�रवार के साथ कनाडा आ गयी

�ोउसल �ो�ोिश�प प्रोगाम् के

थी

तहत अमन को �ा�र िकया

िसिटज़न (कनाडाई नाग�रक)

सूचना उपल� नहीं

शादी के वष� की सं�ा *: 17
ब�े *: बेटी: गुनीत (14 वष�; �वहार संबंधी चुनौितयां है )
बेटा: नवदीप (11 साल; एडीएचडी और एक सीखने की िवकलां गता)
*

फैमली कोट� (प�रवार �ायालय ) के आवेदन के समय

प्रवास अथवा दे शा�रण से पहले का इितहास
रमनदीप और अमन की शादी भारत म� �ई थी, उस समय रमनदीप की उम्र बाईस वष� की थी और अमन
की उम्र चौबीस वष� की थी। शादी के बाद दोनों पित - प�ी ने कनाडा म� रहने की योजना बनाई। रमनदीप ने
अमन को कनाडा की जीवनसाथी-प्रायोजन काय�क्रम की सरकारी योजना के तहत बुलाया। शादी के छह
महीने बाद अमन कनाडा प�ं चा। उनके दे शा�रण से पहले की जानकारी ब�त कम मौजू द है , बस इतना ही
पता है की उनकी शादी उनके प�रवारों ने तय की थी।
कनाडा म� उनके जीवन की शु�आत
जब अमन पहली बार कनाडा प�ंचे, तो वे रमनदीप के िपता के साथ रहते थे, तािक वे अपने पहले घर के
िलए बचत कर सक�।
अमन जब पहली बार कनाडा प�ं चा तब से ही रमनदीप को यह �� हो गया िक अमन के साथ जीवन
आसान नहीं होगा। पहले ही स�ाह से अमन ने ब�त अिधक शराब पीनी शु� कर दी थी और रमनदीप और
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अपने पड़ोिसयों को परे शान करना शु� कर िदया था, वह उ�� बार-बार शराब खरीदने के िलए उसे ले जाने
की िज़द करता था। अमन को आने के एक महीने की भीतर ही काम िमल गया था। शादी के कुछ समय बाद
तक रमनदीप ने घर से बाहर काम िकया, लेिकन कुछ महीनों के बाद रमनदीप एक दु घ�टना के कारण काम
करने म� अयो� हो गयी। अमन ने शादी के ब�त ज� समय म� ही रमनदीप पर प�रवार बढ़ने का दबाव
डालना शु� कर िदया और जब वह ज�ी गभ�वती होने म� असमथ� रही तो वह उससे अनेको अपश� कह
कर प्रतािड़त करने लगा। अमन का रमनदीप को अपश� कह कर प्रतािड़त करना व अंधाधुंध शराब पीना
उनके िववािहत जीवन के समय के अंत तक चला।
शादी के चार साल बाद उनके पहले ब�े का ज� �आ (बेटी ), और अमन का रमनदीप को अपश� कहने
का बुरा बता�व और मानिसक प्रतारणा का सफर अब शारी�रक प्रतारणा की ओर चल पड़ा था।अमन हमेशा
ही रमनदीप पर नशे म� हाथ उठाता और नशे म� ज़बरद�ी रमनदीप के साथ शारी�रक संबंध स्थािपत करता।
रमनदीप ने यह बात िकसी को नहीं बताई यह सोच कर की वह अपनी शादी को इस बुरे व� से बचा लेगी।
िफर रमनदीप के िपता की आिथ�क सहायता के बाद दोनों पित-प�ी ने एक आम घर खरीदा। रमनदीप अपने
ब�े के साथ अलग घर के िनचले भाग म� रहने लगी अपने घर एवं ब�े को सँभालने का काम करने लगे।
अमन हर िदन उससे शारी�रक संबंध स्थािपत करने की िज़� करता और अगर रमनदीप ना मानती तो उस
पर हाथ उठाता। जब उनकी बेटी चार साल की थी तो रमनदीप दोबारा गभ�वती �ई , अमन ने अथक प्रयास
िकये उस ब�े को िगराने के पर रमनदीप ने ऐसा होने न िदया। उसका बेटा सेहत म� ब�त कमज़ोर पैदा �आ
था। रमनदीप ने ह�े के आ�खरी िदनों का काम करना शु� िकया अपना प�रवार पालने के िलए। पर प�रवार
की संपि� बराबर नहीं बट रही थी। िमसाल के तौर पर , रमनदीप अपने ब�ों के ऊपरी खच� जैसे की उनके
बेटे की दवाओं का खचा� खुद उठा रही थी, अमन भारत म� अपनी ज़मीन के रख-रखाव के िलए अपने भाइयों
को पैसे भेजता था।
घरे लु िहंसा
रमनदीप एवं अमन के िववािहत जीवन के दौरान, रमनदीप के िलए मुँह-ज़ुबानी से लेके शारी�रक व यौन
शोषण तक परे शािनयां बढ़ती ही रही। रमनदीप को सहारा दे ने वाला कोई नहीं था और वह �ादातर व�
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और ऊजा� अपने ब�ों को पालने म� लगाती। जब पहली बार पुिलस को बुलाया गया तब तक उनकी शादी को
चौदह साल हो चुके थे , यह बात साल 2006 के फरवरी महीने की है । अमन शराब के नशे म� धुत था, उसम�
रमनदीप से गाड़ी की चािबयां मांगी और जब रमनदीप ने मना िकया तो उसने रमनदीप के बाल पकड़कर
उसे ज़मीन की और ध�ा िदया और उसके पेट पर कई लाते मारी। ब�ो ने भी अमन का यह अभद्र
�वहार दे खा। रमनदीप िकसी तरह से अपने ब�ो को लेके वह से िनकली और उसने 911 (पुिलस) को
फ़ोन िकया। पुिलस जब घर पर प�ं ची तो उ�ोंने अपनी काय�वाही म� अमन को िहं सा का दोषी पाते �ए घर से
िनकाल िदया। बाद म� अमन को घरे लू िहं सा का दोषी पाते �ए एक साल तक रमनदीप से कोई भी सं पक� ना
करने का आदे श िदया गया। पुिलस ने इस घटना की जानकारी िच��न ऐड सोसाइटी (बाल क�ाण समाज)
को भी दी। रमनदीप अपने ब�ो के साथ अपने ससुराल म� ही रही। और एक साल के अंतर व समथ�न-खच�
दे ने के बाद अमन ने रमनदीप से माफ़ी मां ग कर घर म� तो वापसी कर ली पर रमनदीप के कमरे के दरवाज़े
उसके िलए अभी भी बंद थे। वापस लौटने के कुछ समय बाद ही अमन ने रमनदीप से कहा की वह उनके 6
साल के बेटे को उसके दादा-दादी के पास भारत भेजना चाहता है । रमनदीप ने एक असंतु� सहमित दी और
अपने बेटे को 2 साल के िलए भारत उसके दादा-दादी के पास रहने के िलए भेज िदया। पर अमन का
रमनदीप के ऊपर मौ�खक और शारी�रक शोषण अभी भी ख़� नहीं �आ , वह रोज़ उसके साथ योन संबंध
की मांग करता। उनका बेटा 2 साल बाद मई 2009 म� कनाडा लौटा आया। अब दोनों ब�ो ने अपने घर म�
ब�त िहंसक हादसे दे ख िलए थे और डर के कारण अपने िपता दे डर के छु पते थे । मई 2009 म� पुिलस को
एक और कॉल िकया गया पर इस बार अमन पर कोई धारा नहीं लगाई गयी पर बाल क�ाण समाज को
सूिचत अव� िकया गया।
इस घटना के बाद साल 2009 के िदसंबर महीने म� पुिलस को िफर बुलाया गया, अब उनतालीस वष� की
रमनदीप पर अमन �ारा बंद मु�ी से बार-बार चेहरे पर वर वार िकया गया िजसके कारण उसके चेहरे पर
नील पड़ गया था, उसका अपराध की उसने समय से रात का खाना नहीं बनाया। जब यह वारदात �ई तो ब�े
घर पर ही थे, और अपनी माँ के कहने पर उ�ोंने 911 (पुिलस) को कॉल िकया। अमन को घर से िनकाला
गया और िहंसा के आरोप के तहत उसपर काय�वाही �ई। आपरािधक �ायालय की और से उससे िनद� श
िदया गया की वह अब िदसंबर 2010 से एक साल तक रमनदीप को िमलने या िकसी भी तरह से संपक� करने
की कोिशश न करे । अमन ने �ायालय की भी नहीं सु नी और अप्रैल 2011 से रमनदीप को कॉल करने लगा,
वह नशे की हालत म� रमनदीप को कॉल करके उससे गंदे व अभद्र श� कहकर उसका शोषण करता।
7

अप्रवासी समुदायों म� घरे लू िहं सा: केस �डी (अ�यन)

इन सब के बाद रमनदीप ने एक वकील से मदद की गुहार लगाई, उससे अपनी जान पर ख़तरा लगने लगा
इसिलए उसने पा�रवा�रक मामलों के �ायालय से अमन के �खलाफ रे �� ाइिनंग आड� र (िनषेधा�ा) भी ली।
उसने अपने ब�ो के िलए नॉन �रमूवल आड� र अथवा गैर कानूनी तौर से हटाने के �खलाफ भी आदे श िलया
तािक अमन उसके उ�� कनाडा से लेकर कही भाग ना सके। रमनदीप ने अपने ब�ो की �ाियक िहरासत
लेने के िलए भी अदालत म� प्राथ�ना पत्र लगाया �ोंिक हमेशा से उनकी दे ख-भाल वही करती आ रही है । पर
उसने अपने ब�ो को उनके िपता से ना िसफ� िमलने की सहमती दी यहाँ तक की उ�� इस बात के िलए
बढ़ावा भी िदया, शत� यह की अमन उनके आगे शराब धूम्रपान या िकसी और नशे का सेवन न कर� । रमनदीप
ने �ायालय से अमन से अलग होने के समय से पा�रवा�रक समथ�न खच� की मां ग की जो की अमन की सारी
���गत संपि� पे फ़ेडरल चाइ� सपोट� गाइडलाइ� (रा��ीय बाल समथ�न िनद� शों ) के अनुसार आधा�रत
था । पर �ायालय की पूरी काय�वाही के दौरान अमन अपनी संपि� को छु पता रहा (जैसे की ज़मीन, काम से
िनवृि� के बाद के िलए बचाया �आ धन, बम इ�ािद)। रमनदीप की आिथ�क �स्थित इस कारण कुछ सही
नहीं रही, उससे घर के और अपने ब�ो के खच� उठाने के िलए क़ज़� लेना पड़ा। ब�ो के बीच छोटे -मोटे
झगडे होते रहते थे , बस एक बार इन झगड़ो के कारण रमनदीप के बेटे को बल क�ाण समाज ने उससे ले
िलया था , पर कुछ समय बाद उससे लौटा िदया गया।
समाधान
तीन साल की ल�ी कानूनी लड़ाई के बाद रमनदीप को अपने ब�ो की अकेली �ाियक िहरासत अथवा
िज़�ेदारी िमली। अमन को उनके गुज़ारे के िलए बाल समथ�न रािश अदा करने का �� िदया गया। उनका
घर बेच के उसका धन दोनों म� बराबर बता गया और अमन ने अपना बकाया बाल समथ�न मू� उसमे से
चुकाया। रमनदीप ने एक सीमा के अंदर अमन को अपने ब�ो से िमलने की इजाज़त दी यह सोचके िक िपता
और ब�ो का संबंध ज़�री होता है । पर अमन ने अपने बचो को अनदे खा कर िदया है और उनसे नहीं
िमलता है। इसका कारण उसने अपने बेटे का बुरे बता� व बताया है , उसका बेटा अपने िपता से ठु कराये जाने
के बाद टू ट गया है और उस गम से उभरने के िलए उससे डॉ�र �ारा सलाहकार सेवा दी जा रही है ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 2: ज़िकया और वसीम
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

ज़िकया

वसीम

शादी के समय उम्र

18

19

उम्र *

23

24

मूल दे श/ रहवासी

अफ़ग़ािन�ान

अफ़ग़ािन�ान, उससे पहले
वसीम को भारत म� शरणागथी
िमली �ई थी

धम�

मु��म

मु��म

िश�ा

11वी क�ा/जमात तक

12वी क�ा/जमात भारत से

अफ़ग़ािन�ान म�, उसके बाद

पूरी की

भारत म� कुछ और कोस� करे
अंग्रेज़ी भाषा की �मता

सीिमत

सीिमत

रोज़गार, प्रवास से पहले

कोई सूचना नहीं

कोई सूचना नही

रोज़गार *

िबक्री कम�चारी

िबक्री कम�चारी

आव्रजन श्रेणी

पारं प�रक शरणाथ� श्रेणी -

पारं प�रक शरणाथ� श्रेणी -

समुदाय प्रायोिजत काय�क्रम

समुदाय प्रायोिजत काय�क्रम

(2016)

(2016)
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आव्रजन �स्थित

स्थायी िनवासी

स्थायी िनवासी

शादी के वष� की सं�ा : 5
ब�े : एक बेटी: आिबदा (एक साल की)
* पा�रवा�रक �ायालय की अज़� के व�
प्रवास अथवा दे शा�रण से पहले का इितहास
ज़ािकया और वसीम की शादी जनवरी 2012 म� भारत म� �ई थी, उस समय ज़ािकया 18 वष� की थी। दोनों
वसीम के माता-िपता के साथ भारत म� शरणागत के ओहदे से रे ह-रहे थे। उनके पास यु.एन.एच. आर.सी
(सयुं� रा��) का नीला काड� था। हालां िक दोनों प�रवार मु��म थे , पर वसीम ने भारत म� ही अपना धम� बदल
कर ईसाई धम� अपना िलया था। शादी के पहले वसीम ने इ�ाम दोबारा क़ुबू ल कर िलया था। यह दोनों की
पहली शादी पर ज़ािकया के िलए यह प्रेम िववाह था। भारत म� दोनों वसीम और ज़ािकया बोहोत ही कम
आमदनी का काम कर रहे थे। शादी के अगले ही िदन ज़ािकया की सास , जो पे शे से एक वकील थी उ�ोंने ने
ज़ािकया से एक समझौते पर ह�ा�र करने की कोिशश की , िजसके मु तािबक तलाक की प�र�स्थित म�
ज़ािकया को कोई रकम नहीं िमलेगी। शादी के एक ह�े बाद ही वसीम ने ज़ािकया के साथ धोखा िकया और
दू सरी औरत के साथ शारी�रक संबंध बनाये, और यह ��ार उनकी शादी-शुदा िज़ंदगी म� चलता रहा। शादी
के चार साल बाद वसीम ने ज़ािकया को बताया की उसने िफर से इ�ाम छोड़कर ईसाई धम� क़ुबू ल कर िलया
है। वसीम हमेशा ही उससे मानिसक �प से परे शान करता , ज़ािकया और उसके घरवालो के बारे म� ,
इ�ाम के बारे म� भला-बुरा कहता। ज़ािकया के ससुर उसकी धािम�क चीज़े घर के बहार फेक दे ते और उ��
"बकवास" कहते। ज़ािकया के िलए परे शािनया इतनी बढ़ गयी थी की एक बार वसीम ने उसपर हाथ उठाया ,
उससे गद� न से पकड़कर उसके मुँह पर मु�ा मारा, िजसके कारण ज़ािकया के मुँह पर इतनी सूजन हो गयी
थी की वह एक ह�े तक ढं ग से खाना नहीं खा पायी। ज़ािकया के साथ अ�र ऐसी शारी�रक िहं सा होती
रहती। एक बार ज़ािकया ने पुिलस म� �रपोट� िलखवानी चाही तो उ�ोंने ज़ािकया को यह बोलकर �रझा िलया
की उससे उसके भारत म� शरणागथ पद पर िद�त आयेगी , इसिलए ज़ािकया ने �रपोट� पर कोई काय�वाही
नहीं की। ज़ािकया जो भी कमा के लाती उससे वह वसीम के प�रवार को सौपना पड़ता तािक घर का िकराया
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और राशन आ सके। कुछ समय उनकी बात मानने के बाद उसने िज़द की, िक कुछ पैसे वह भी रखना
चाहती है इस बात पर वसीम के घर वाले उसपर ब�त नाराज़ �ए। ज़ािकया ने 3 बार गभ� धारण िकया पर
तीनो बार उससे अपना ब�ा िगरना पड़ा �ोंिक वसीम के घर वालो का कहना था की प�रवार म� ब�ा आने
से खच� बढ़ जाय�गे। इसके कारण ज़ािकया को तीनो बार दद� और पीड़ा सेहेन करनी पड़ी।
शादी से पहले वसीम और उसके प�रवार ने ज़ािकया से वादा िकया था की वह �ूल दोबारा जाके अपनी
पढाई पूरी कर पायेगी , पर शादी के बाद वह उसे रोकके यह कहते िक उससे खचा� बढ़े गा और ज़ािकया पूरा
िदन पराये पु�ष के बीच रहे गी जो की अ�ा नहीं है । पर िकसी तरह ज़ािकया ने �ूल म� दा�खला िलया और
उससे अपनी दसवीं क�ा दोबारा करनी पड़ी �ोंिक अफ़ग़ािन�ान से की �ई उसकी 11वी क�ा का
प�रणाम भारत म� मा� नहीं था। अंत म� वह अपनी 12वी क�ा भी पूरी नहीं कर पायी �ोंिक वह वसीम और
उसके प�रवार के साथ कनाडा चली गयी।
कनाडा म� उनके जीवन की शु�आत
ज़िकया, वसीम और उनका पूरा प�रवार 26 अ�ू बर, 2016 को स्थायी िनवािसयों के �प म� कनाडा म� उतरे ।
वे िवदे श म� क��शन �र�ूजी वग� म� िनजी तौर पर प्रायोिजत शरणािथ�यों के �प म� कनाडा चले गए। जिकया
और वसीम, वसीम के माता-िपता और उसके दो भाइयों के साथ रहते थे। दं पित को एक ही कंपनी म� काम
िमला और वसीम ने अपने कई सहकिम�यों के साथ जिकया को अ�र धोखा िदया। वसीम और उसके
प�रवार ने जिकया से पैसे ले ना जारी रखा, और उसके कपड़े , भोजन और दो�ों सिहत उसके िदन-प्रितिदन
के जीवन को काबू रखा । नवंबर 2016 म� जिकया को पता चला िक वह गभ�वती है । प�रवार ने उस पर
दोबारा गभ�पात कराने का दबाव बनाया, लेिकन उसने मना कर िदया। उसे अपने िलए गभ�वती मिहलाओ के
िवशेष कपड़े खुद ही खरीदने पड़ते थे, साथ ही अ� खच� भी करने पड़ते थे।
घरे लु िहंसा
समय-समय पर ज़ािकया के साथ कोई न कोई �ादती होती रही , जैसे की उसे उसके धम� का पालन करने
पर रोक लगाई जाती , उसपर हाथ उठाया जाता या उसपर मानिसक अथवा आिथ�क अ�ाचार िकया जाता।
उसके और वसीम के प�रवार के अलग-अलग धािम�क मा�ताओं का होना तकरार का सबसे बड़ा कारण था।
यिद वह सब बहार जाते तो ज़ािकया को सारा खचा� करना पड़ता। उसे भारत म� अपने प�रवार को पैसे भेजने
की इजाज़त भी नहीं दी जाती। उसे ना ही अपने दो� बनाने की छूट थी। वो कहा जाती , �ा खाती , �ा
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पहनती इन सब पर वसीम का प�रवार कड़ी नज़र रखता। उसे अपनी पढाई जारी रखने की इजाज़त भी नहीं
दी गयी। एक बार , जब ज़ािकया चार माह पेट से थी तब ज़ािकया ने वसीम से कहा की घर म� राशन की कमी
है तो वह दोनों सामान लेने गए पर वसीम ज़ािकया को छोड़कर आ गया और ज़ािकया को कड़कती ठं ड म�
जब पारा शु� से भी 27 अंक िनचे था तब पैदल चलकर घर आना पड़ा। जब वह रात को 10:30 बजे घर
प�ंची तब उसने दे खा की वसीम और उसके प�रवार वालो ने खाना खा िलया था और उसके िलए एक दाना
भी नहीं छोड़ा। उसने सबको सलाम िकया और रासीओ की ओर को चलदी- अपना खाना पकाने। इतने म� ही
वसीम के घर वालो ने उसपर िच�ाना शु� कर िदया की उसने सब बड़ो को नज़र-अंदाज़ िकया है । ज़ािकया
न उ�� समझाने की कोिशश की , िक उसने ऐसा नहीं िकया और उसे ब�त �ादा भूख लग रही है और उसे
कुछ खाना है। इतना सुनकर उसके ससुर ने , ज़ािकया और उसके प�रवार और उसके धम� के बारे म� भलाबुरा बोलना शु� कर िदया और उसे " नीच मुसलमान " कहकर बु लाया। ज़ािकया ने ससुर ने उससे कहा की
वह उनके घर म� रह रही है अपने घर म� नहीं और वह वहा से चली जाये ।
ज़ािकया ने अपने ससुर की बात को गंभीरता से िलया �ूंिक वह िहं सक बता� व वसीम के प�रवार म� कई समय
से दे ख रही थी। कुछ ही ह�े पहले , उसने वसीम के चचेरे भाई को अपनी बहन के साथ मार-पीट करते
दे खा िजसके कारण उसे ह�ताल लेके जाना पड़ा था। ज़ािकया ने अपने और अपने अज�े ब�े की भलाई
को �ान रखते वह से चले जाना ही बेहतर समझा। उसने आधी रात को अपना सामान बाँ धा और िनकल
पड़ी। बाहर कड़कती �ई ठं ड थी पर मन म� �ढ़ िनश्� था। उसके पास केवल बीस डालर और एक क्रेिडट
काड� था। उसने फ़ोन से टै �ी बुलाई और रात हॉिलडे इन् नाम के एक होटल म� िबताई। अगले िदन जब वह
अपने काम पे गयी तो उसे अपने पित का फ़ोन पर संदेश आया की उसने उसे प�ी मानना बंद कर िदया है
और तीन-तलाक ( तीन बार तलाक बोलना ) के मा�म से उससे इ�ाम के अनुसार तलाक िदया। वह दोनों
उसी िदन से अलग हो गए थे और वसीम ने उससे कहा था की वह उसे कानूनी तलाक के कागज़ भी भेज
दे गा। ज़ािकया के सहकिम�यों ने उससे 911 (पुिलस) को फ़ोन करने की सलाह दी , जो की उसने िकया।
पुिलस ने सूचना प्रा�� करते ही ज़ािकया को एक जन-आश्रय म� प�ँ चाया। ज़ािकया ने ज� ही अपने साथ �ए
सारे बुरे बता�व की खबर साव�जिनक �ास्थ कम�चारी (प��क हे � नस� ) को दी , और उ�ोंने उसके मामले
को बाल क�ाण समाज (िच��न ऐड सोसाइटी) को सौंप िदया तािक उसके अज�े ब�े के साथ कोई
दु घ�टना न हो।
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ज़ािकया और वसीम का एक ही जगह पे काम करने के कारण एक दु सरे से आमना-सामना होता रहा पर
उ�ोंने कोई बात नहीं की। ज़ािकया को �ास्थ कम�चारी की सलाह के कारण काम ज�ी छोड़ना पड़ा तािक
उसके �ास्थ म� सुधार आये। वसीम ने कभी भी न उसकी और ना अपने ब�े की सेहत के बारे म� पूछा।
ज़ािकया ने सज�री के मा�म से एक लड़की को ज� िदया िजससे वसीम बस उससे एक बार अपने कुछ
दो�ों के साथ दे खने आया था।
समाधान
ज़ािकया को अपनी ब�ी की पूरी कानूनी िहरासत िमली और वह अब एक सरकारी आवास म� रहती है ।
वसीम अपनी ब�ी से िमल तो सकता है , पर उससे ले के और छोड़के आना दोनों �ारे तह िकये गए िकसी
और ��� से होता है । वसीम हर महीने अपनी ब�े के भरण-पालन के िलए पैसे भेजता है । मगर फरवरी
2019 से वह उससे िमला नहीं। ज़ािकया ने �ूल म� दोबारा दा�खला लेकर अपनी पढाई दोबारा शु� की है ।
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अप्रवासी समुदायों म� घरे लू िहं सा: केस �डी (अ�यन)
केस �डी (अ�यन) नंबर 3: िमरे �ा और जे�
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

िमरे �ा

जे�

शादी के समय उम्र

25

37

उम्र *

32

44

मूल दे श/ रहवासी

युगांडा

युगां डा, कनाडा म� रहते थे और
काम करते थे

धम�

ईसाई

ईसाई

िश�ा

उ� िव�ालय

आपूित� श्रृंखला प्रबंधन (स�ाई
चैन मैन��ट) म� िड�ोमा

अंग्रेज़ी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार, प्रवास से पहले

िव�ाथ�

कोई सूचना नही

रोज़गार *

बेरोज़गार

एक बड़ी िकराना �ंखला
(क�नी) म� पय�वे�क (सूपरवाइज़र) की नौकरी

आव्रजन श्रेणी

पा�रवा�रक प्रवयोजन योजना :
जे� ने 2006 म� �ाउसल
प्रायोजन काय�क्रम के तहत
िमरे �ा को कनाडा म� बुलाया
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कोई सूचना नहीं

अप्रवासी समुदायों म� घरे लू िहं सा: केस �डी (अ�यन)
िकया
आव्रजन �स्थित

स्थायी िनवासी

स्थायी िनवासी

शादी के वष� की सं�ा : 6
ब�े : एक बेटी : ड� बे (6 वष�)
बेटा : नोआह (3 वष�)
* पा�रवा�रक �ायालय की आवेदन के समय

प्रवास अथवा दे शा�रण से पहले का इितहास
िमरे �ा युगांडा म� रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी जब वह जे� से एक �र�े दार के ज़�रये िमली। जे�
उस समय कनाडा गया �आ था। जे� और िमरे �ा की शादी 10 जून 2005 को �ई थी। यह दोनों की पहली
शादी थी। शादी के बाद िमरे �ा को पता चला की जे � को अपने पुराने �र�े से एक ब�ा भी है । जे� के
पास एक अ�ी कमाऊ नौकरी थी और एक बड़ी िकराना �ंखला (क�नी) म� पय� वे�क (सूपर-वाइज़र) के
�र पे िनयु� था और उसने िमरे �ा को कनाडा म� प्रायोिजत िकया था। मे�र�ा माच� 2006 म� कनाडा आयी,
अपनी शादी के 9 महीने बाद। वह जे� के साथ उसके 3 कमरों के मकान म� उसके साथ रहने लगी।
कनाडा म� उनके जीवन की शु�आत
कनाडा प�ंचते ही म�र�ा का जीवन जे� की जीवनशैली से प्रभािवत होने लगा , उसका रोज़ शराब पीना
और जशनो म� जाना। वह अपने दो�ों के साथ �ब (िड�ो) जाता और सुबह दे र से वािपस आता। मे�र�ा
आने के कुछ महीनो बाद गभ�वती हो गयी और एक साल के अंदर उनकी बेटी का ज� भी हो गया था। जब
मे�र�ा ने जे� से गभ�वती ��यों के कपडे खरीदने के िलए जे� से पैसे मां गे तोह उसने मना कर िदया और
मे�र�ा को अपने पुराने कपडे िज़प और बटन खोल कर पहनने पड़े अपनी पूरे प्रसव के दौरान।
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अप्रवासी समुदायों म� घरे लू िहं सा: केस �डी (अ�यन)
घरे लु िहंसा
उनके 6 साल की शादी म� उनके आपसी �र�े अ�े नहीं थे। अपनी बेटी के जनम के बाद भी जे� अपने
दो�ों को बुलाता िबना िहसाब शराब पीता और पाट� करता। एक बार उसके इस बता� व से परे शान होकर
उसके पड़ोिसयों ने पुिलस को उसकी िशकायत की , की उनके घर से ज़ोर-ज़ोर से गाने बजने की और लड़ाई
की आवाज़े आ रही है । पुिलस जे� के दो�ों को कभी नहीं पकड़ पाती थी �ूँिक वह उनके आने से पहले
ही िनकल जाते थे। स�ाह-अंत पे मे�र�ा को साड़ी सफाई खुद अकेले करनी पड़ती। कभी - कभी लोग
उनके घर पे ब�त अिधक समय तक रहा करते , िजनमे से कुछ उनके िकरायदार थे।

जब िमरे �ा ने अंशकालीन (पाट� -टाइम) नौकरी िथ्रफ़्ट �ोर म� शु� की और वह चाहती थी की जे� उनकी
बेटी का �ान रखे , पर जे� उस काम म� अ�र बेपरवाह रहता । वह या तो उसे अपने �र�ेदारों के घर
छोड़ दे ता या अपने िकराये दार के साथ छोड़ कर चला जाता। एक बार , जब उनकी बेटी 1 वष� की थी तब
िमरे �ा ने घर आके दे खा की उसकी बेटी के हाथ-पाँ व सूजे �ए है । वह उससे ह�ताल लेके गयी जहा उससे
एक स�ाह रखा गया। जे� ने कोई म� करने से इं कार कर िदया यह कहकर की यह िमरे �ा की िज़�े दारी
है। अपनी बेटी की इस अवस्था के दौरान जे� ने काम कोई छु �ी नहीं ली , िमरे �ा को 2 स�ाह का
अवकाश लेकर अपनी बेटी का �ान रखना पड़ा। उसे जे� के �र�ेदार से थोड़ी म� तोह िमली पर जब
उनका दू सरा ब�ा होने से पहले उ�ोंने इस बारे म� िव�ार से िवचार िकया की जे � को अपना �वहार
बदलने की आव�कता है । िजसपर जे� ने सहमित जताते �ए उससे यह आशवासन िदलाया। जब िमरे �ा
दोबारा गभ�वती �ई तो जे� ब�त प्रसन था। कुछ िदनों बाद वह एक �ी को उनके घर पर ले आया रहने के
िलए और िमरे �ा को ने उ�� साथ म� शराब िपते दे खा। िमरे �ा ने जे� के �र�े दार को फ़ोन करके उससे
इस बारे म� बात करने के िलए उ�� कहा।

कनाडा आने के तीन साल बाद, िमरे �ा अपने समाज की एक �ी के अंितम-सं �ार म� गयी थी िजसके पहले
पित ने उसका क़� कर िदया था। जब वह घर वािपस आयी तो उसने दे खा की जे � दो�ों के साथ बैठकर
शराब पी रहा है और टी.वी पर िच�ा रहा है । जे� के एक दो� ने िमरे बा के साथ दु ��वहार िकया और
कहा की िमरे �ा को भी उस �ी की तरह सबक सीखना चािहए। िमरे �ा ने डरकर जे� ने बीच बचाव करने
को कहा तो जे� के उस िमत्र ने कहा की िमरे �ा उससे पसंद नहीं करती और वह रोज़ आया करे गा। जे�
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के ब�त सारे िमत्र मुज�रम थे और कई पुिलस �ारा ढू ं ढे भी जा रहे थे , िमरे �ा को अपनी सुर�ा की परवाह
होने लगी। इसी समय जे� ने भी गैर-िववािहत संबंध प्रारं भ िकया एक �ी के साथ। एक बार वह उस �ी
को उनके सामािजक काय�क्रम म� ले आया िजसके कारण िमरे �ा को ब�त ल��त होना पड़ा।

जब िमरे �ा का पुत्र िदसंबर 2009 पैदा �आ तो जे� ने कोई छु �ी नहीं ली िमरे बा की सहायता करने के
िलए। वह अपनी पाट� और शराब म� �स्थ रहा। और जब भी वह सहयता करता तो ब�त लापरवाही से काम
करता , जैसे की एक बार वह ब�ो को पाक� लेकर गया और वह शराब पीने लगा और ब�ो का पालना गुम
करके आ गया।

2011 म� िमरे �ा को अंशकालीन (पाट� -टाइम) ���गत सहायता कम�चारी की नौकरी िमली। जे� ने अपनी
रात के नौकरी को िदन के समय म� बदलने के सुझाव िदया। पर िमरे �ा के काम शु� करने के एक स�ाह
बाद ही जे� दोबारा राित्र के समय काम करने लग गया। वह अपने ब�ो को अपने �र�ेदारों के घर छोड़
दे ता और िमरे �ा उ�� रात को 11:30 बजे उ�� वहा से लेकर आती। इस कारण िमरे �ा की बेटी नींद पूरी
नहीं हो पाती और �ूल म� उससे �ान नहीं लगाया जाता।

2011 म� जे� को अपनी प्रेिमका पर एक पाट� म� हाथ उठाने के िलए िगर�ार िकया गया। इस बार जे� ने
िमरे �ा को कहा कहा की वह अलग होना चाहता है । िमरे �ा ने पूछा की �ा वह इस सम�ा के िलए िकसी
का परामश� �ीकार करे गा (काउं सिलं ग) पर उसने इससे भी इं कार कर िदया। जे � ने उससे पेपर पर
ह�ा�र करवाने के िलए ब�त दबाव डाला , तब िमरे �ा को कही से ख़बर िमली को जे� उनके घर के िलए
नया कज़ा� ले रहा है । अपने समाज के चच� के पुजारी और उनकी प�ी के सामने दोनों औपचा�रक तरीके से
अलग �ए। िमरे �ा और उसके ब�ो को रहने के िलए सरकारी आश्रय म� जाना पड़ा। उ�� अपना घर छोड़ना
पड़ा �ूंिक जे� वह घर बेच कर यूगांडा वािपस जाना चाहता था। हालां िक , िमरे �ा ने जे� को आश्रय म�
जाने से पहले बताया था पर िफर भी उससे पुिलस से फ़ोन आया यह पूछने के िलए की वह कहा है �ूंिक
जे� ने उससे और अपने ब�ो को गुमशुदा घोिषत कर िदया था।
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समाधान
जे� और िमरे बा के बीच एक ल�े �ाियक लड़ाई 6 वष� तक चली , जे� यह नहीं चाहता था की वह अपने
ब�ो और िमरे �ा को कोई खचा� दे । अंितम प्र�ाव म� ब�ो की पूरी िज़�ेदारी िमरे �ा को िमली और जे�
को उनसे िमलने का अिधकार था। हालां िक , िमरे �ा ने जे� के िलए िनरोधक आदे श िलया �आ था (िसवाय
तब , जब वह ब�ो को लेने आये) | जे� की प�शन को बाट िदया गया। उनके घर को बेचकर िमरे �ा को
उसके अिधकार का िह�ा िदया गया। िमरे �ा अब एक स�े घर म� रहती है और ���गत सहायता
कम�चारी की नौकरी करती है , कनाडा म� घर लेना उसका सपना है ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 4 सोनाली और रिव
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

सोनाली

रिव

शादी के समय उम्र

27

29

उम्र *

31

33

मूल दे श/ रहवासी

भारत

भारत

धम�

िहन्दू

िहन्दू

िश�ा

एम.ए और एम.बी.ए िडग्री भारत

कोई सूचना नहीं

से
अंग्रेज़ी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार, प्रवास से पहले

प्रिश�ु मानव संसाधन काय� कारी

मोटर फ्रेट कंपनी के एकमात्र

के �प म� (इं टन�)

िनदे शक और शे यरधारक

अंशकालीन (पाट� -टाइम)

मोटर फ्रेट कंपनी के एकमात्र

कम�चारी दवाई की दू कान म�

िनदे शक और शे यरधारक

पारं प�रक शरणाथ� श्रेणी -

कोई सूचना नहीं

रोज़गार *

आव्रजन श्रेणी

समुदाय प्रायोिजत काय�क्रम
(2016)
आव्रजन �स्थित

पा�रवा�रक श्रेणी। रिव ने सोनाली नाग�रक
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को �ोउसल �ो�ोिश�प प्रोगाम्
के तहत 2 वष� के सशत� स्थायी
नाग�रकता िदलाई (2015)
शादी के वष� की सं�ा*: 4
ब�े*: नहीं

* पा�रवा�रक �ायालय की आवेदन के समय
प्रवास अथवा दे शा�रण से पहले का इितहास
सोनाली 27 वष� की थी और रिव 29 वष� का था जब उनकी शादी �ई। शादी के समय सोनाली भारत म� रहती
थी। रिव जो की एक कैनेिडयन नाग�रक था, ओंटा�रयो प्रदे श के बड़े शहर म� रहता था और बड़ी गाडी बनाने
की कंपनी म� काम करता था। काम से साथ-साथ रिव एक मोटर फ्रेट कंपनी �ापार का मािलक था। उनकी
शादी पा�रवा�रक रजामंदी से अ�ू बर 2013 म� �ई थी और यह दोनों की पहली शादी थी।
सोनाली शादी के २ साल बाद भी भारत म� रहती रही �ूंिक रिव उसकी �ॉउसल �ॉ�रिशप की आवेदना
म� दे री करता रहा िजससे ही वह कनाडा आ सकती थी। सोनाली अ�ू बर 2015 म� कनाडा आयी एक स्थायी
नाग�रक के �प म�।
कनाडा म� उनके जीवन की शु�आत
कनाडा आने के बाद सोनाली और उसके माता-िपता और उसकी दो बहनो के साथ रहने लगी। उस घर के
सह-मािलक रिव के िपता और उसकी बहने भी थी। इस दौरान, रिव के प�रवार का बता� व सोनाली के प्रित
मौ�खक �प से अनुकूल नहीं था। उसके ऊपर से सोनाली की सास, रिव और सोनाली को ���गत समय
और अंतर प्रदान नहीं करती थी। उदहारण: वह ब�त बार उनके कमरे म� आकर उनके बीच सोने की िज़�
करती अथवा एक बार जब सोनाली और रिव एक साथ �ान कर रहे थे तोह वह बाथ�म का दरवाज़ा
खटखटाये िबना ही अंदर घुस आयी।
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घरे लु िहंसा
सोनाली को अपने पित और अपने ससुराल-वालो दोनों के ही हाथो प्रताड़ना प्रा� होती थी। सोनाली की सास
उसे मौ�खक और शारी�रक दोनों ही �प से प्रतािड़त करती। एक बार जब सोनाली अपनी माँ के साथ फ़ोन पे
(जो भारत म� थी) बात कर रही थी तब उसकी सास उनकी बाते दु सरे फ़ोन से सु न रही थी। जब सोनाली ने
उनसे इस बारे म� बात की तो उ�ोंने गु�े म� आकर सोनाली को थ�ड़ मारा। वह रोने लगी और रिव को फ़ोन
िकया उसके काया�लय म� और रिव आकार उसे अपने साथ अपने काया� लय ले गया।

उसके बाद सोनाली रिव के साथ उसके काया� लय जाने लगी तािक वह अपनी सास से दू र रह सके। एक समय
के बाद उसकी सास और उसकी बहे नो ने सोनाली से बात करना बंद कर िदया।
एक सद� सुबह की बात है , सोनाली रिव के साथ उसकी गाडी म� थी , रिव ने उसके साथ बहस करना शु�
कर िदया और ज़ोर-ज़ोर से गाडी के च�े को मारने लगा और उसपे िच�ाने लगा। उसने सोनाली से बहार
उतरने को कहा और उसे बीच सड़क पर छोड़कर चला गया। सोनाली ने आते �ए कुछ लोगो से म� मां गी
और उ�ोंने उसे पुिलस �े शन छोड़ िदया। पुिलस सोनाली को उसके घर वापस ले गयी अपनी तहक़ीक़ात
करने के िलए। वह पुिलस अफसरों ने सोनाली की सास से बात की िजसने कहा की उससे सोनाली से कोई
परे शानी नहीं है । पर िफर भी पुिलस अफसरों ने सोनाली को एक िवक� िदया की वह उससे सरकारी जन
आवास पर छोड़ सकते है । सोनाली अपने पित से अलग नहीं होना चाहती थी इसिलए उसने रिव के काया� लय
जाना सही समझा।अंततः वह रिव के साथ घर गयी।

सोनाली उसकी सास के बीच तनाव और झगडे बढ़ते ही गए। एक बार सोनाली घर से कुछ पल के िलए बहार
िनकली तोह उसकी सास ने उससे बाहर बंद कर िदया। सोनाली और रिव ने उस दु घ�टना के बाद अपने
माता-िपता का घर छोड़ िदया। रिव के काया� लय से अनुमित िमलने के बाद वह 3 रातो के िलए उसके
काया�लय म� ही रहे । उनके पास नए कपडे नहीं थी और वह पास के एक मंिदर से भोजन िकया करते । रिव के
उ� अिधकारी उ�� अपने घर ले गए तािक वह उनके घर की सुिवधा का प्रयोग कर सके और उ�� सलाह दी
की उ�� वह दोबारा अपना जीवन शु� करे ।

21

अप्रवासी समुदायों म� घरे लू िहं सा: केस �डी (अ�यन)
कुछ ही िदनों बाद, माच� 2016 म� सोनाली और रिव अपने एक मकान म� रहने चले गए जो रिव ने िकराये पर दे
रखा था तािक वह एक और कमाई का साधन बन सके।

सोनाली ने दवाई की दू कान म� अंशकालीन (पाट� -टाइम) नौकरी करना शु� िकया �ूंिक रिव से उसे थोड़े से
भी पैसे नहीं िमलते थे। रिव उससे घर का सारा सामान खरीदवाता जैसे के िब�र, ग�ा, टी.वी आिद। सोनाली
कनाडा ब�त ही िनयिमत पैसो के साथ आयी थी और जब वह खच� हो गए तो उसकी माँ उससे भारत से कुछ
पैसे कभी-कभी भेज िदया करती। सोनाली को घर के राशन और अपने फ़ोन के िबल का भुगतान भी खुद ही
करना पड़ता।
सोनाली को रिव के हाथो मौ�खक, शारी�रक, यौन और िव�ीय प्रताड़ना िमलती रही। रिव का �भाव
अिव�सनीय हो रहा था , वह कभी भी िबना िकसी साफ़ कारण के सोनाली पर भड़क जाता। वह ब�त ही
�ादा शराब पीने लगा और अजीब बता�व करने लगा। जैसे की , वह सोनाली को शहर म� घूमने गाडी म� लेके
जाता और उससे अनजान जगह पे उतार कर चला जाता और िफर पुिलस म� उसकी गुमशुदा होने ककी
�रपोट� िलखवाता। कई बार बार सोनाली के साथ शारी�रक िहं सा भी �ई। 2016 की वसंत ऋतू के दौरान रिव
के उसपर हाथ उठाने के कारण सोनाली के हाथ पर नील पड़ गया था , सोनाली अपने पा�रवा�रक िचिक�क
के पास उसका इलाज करवाने गयी तोह उसने यह बात उ�� बताई और उ�ोंने सोनाली को इसकी िशकायत
पुिलस म� करने को कहा। पर सोनाली ने यह कहते �ए इं कार कर िदया की वह अपनी शादी को बचाना
चाहती ही। कुछ समय बाद रिव ने िफर सोनाली पर हाथ उठाया और इस बार सोनाली के हाथ म� गहरे घाव
के कारण उसमे से खून बहने लगा। वह सोनाली के साथ ह�ताल के आपातकाल क� म� गया और उसने
सोनाली को यह कहने पे मजबूर िकया की वह कहे की उसे यह चोट बत�न धोते �ए आयी है । उस चोट के
िलए उससे टाँके भी लगे।
रिव का बता�व ब�त ही अिनयिमत और अ�स्थर होता जा रहा था। वह कभी सोनाली को अपमान-जनक बाते
कहता और कभी उससे �मा मांग लेता। एक बार जब वह दोनों माल गए थे तो, वह सोनाली को छोड़कर पास
के एक पुिलस अफसरों को जाकर कहने लगा की सोनाली की मानिसक �स्थित ठीक नहीं है , वह आ�घाती
हो गयी है , उसके हाथो पर चोट भी उसने खुद मारी है । सोनाली ने अफ़सरो से बात करके उ��
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साड़ी �स्थित समझायी, िजसपर अफसरों ने उससे पूछा की �ा वह रिव को िगर�ार करके उसपे धाराये
लगाए ? िजसका जवाब सोनाली ने िदया " नहीं "। अफसरों ने सोनाली को उनके मकान पर छोड़ िदया और
रिव कुछ िदन अपनी बहनो के साथ रहने चला गया और िफर लौटकर आया ।

जनवरी 2017 म� सोनाली दोनों भारत गए एक शादी समारोह म� िह�ा लेने और अपने प�रवार से िमलने।
शादी म� रिव ने शराब के नशे म� धु� होकर सोनाली की उसके घर वालो के सामने बेइ�ती की। जब वह पास
के एक दे श म� घूमने गए थे तोह रिव ने गु�े म� आकर सोनाली से अपना पासपोट� माँ गा और उससे वापस
कनाडा उसके घर लौटने से मन कर िदया और वह जहा वो ठहर रहे थे वह वािपस चला गया और ऐसा
�वहार करने लगा जैसे कुछ �आ ही न हो। सोनाली उसके इस अिनयिमत और अ�स्थर �वहार से ब�त
डरने लगी थी।

कनाडा वािपस आने के बाद रिव को उसकी नौकरी से बखा� � कर िदया गया। और उसने िफर सोनाली पे
हाथ उठाया पर इस बार सोनाली ने 911 (पुिलस) को फ़ोन िकया। रिव के ऊपर तीन आपरािधक धाराये
लगायी गयी। उसे बेल

पर मु� पर उससे सोनाली से िकसी भी तरीका का संपक� स्थािपत करने की मनाही

थी। पर सोनाली की सास उससे बात करके उ�े दोबारा साथ लाने की कोिशश करती रही। रिव आपरािधक
�ायाल म� मई 2018 को पेश �आ और उसने अपने ऊपर लगे सारे अपराधो का के आरोप क़ुबू ल कर िलए।
सोनाली को अपने जीवन की परवाह थी इसिलए उसने �ायालय से रिव के �खलाफ िनरोधक आदे श िलया।
अपने ऊपर �ई प्रताड़नाओं के कारण सोनाली को िचंता और तनाव होने लगा और �ान लगाने म� भी
परे शािनया होने लगी। उसे नए लोगो के साथ घु लने-िमलने म� और नए �र�े बनाने म� अिव�ास जैसी
परे शािनया होने लगी। उससे सर दद� की भी िशकायत रहने लगी िजसके कारण उसके िदनभर की काय� शैली
प्रभािवत होने लगी।

िबछड़ते समय रिव ने अपनी पूरी आिथ�क �स्थित सोनाली को नहीं बताई। उसने उससे यह नहीं बताया था की
वह �-िनयोिजत है अथा�त खुद का काम करता है �ूंिक वह अपनी स�ि� के उस िह�े को तलाक के
बटवारे म� नहीं खोना चाहता था। शादी से पहले , उसके सर� पर ब�त क़ज़� थे िज�े वह चुका नहीं पा रहा था।
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उसके पास एक उपभो�ा प्र�ाव था जनवरी 2013 म� िजससे वह अपने िववाह के पूरे समय चुका रहा था।
सोनाली को उससे िबछड़ते समय उसके बारे म� पता चला।
समाधान
िजस मकान म� वह रह रहे थे उससे बेच कर क़ज़� और बकाया कर चुकाया गया। सोनाली को एकमु�
िनपटान रािश दी गयी। सोनाली अब सुरि�त है और सं तोषजनक िव�ीय िनपटान रािश और िनरोधक आदे श
की प्रा�कता� है । रिव और सोनाली का अंततः तलाक हो गया। वह अब दो-दो नौक�रया कर अपना गुज़ारा
कर रही है । अपने प�रवार की सहायता से उसने अपना खुद का मकान भी खरीद िलया है ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 5: गगनदीप और कुलदीप
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

गगनदीप

कुलदीप

शादी के समय उम्र

25

35

उम्र *

27

37

मूल दे श/ रहवासी

भारत

भारत

धम�

िसख

िसख

िश�ा

उ� िव�ालय

उ� िव�ालय

अंग्रेज़ी भाषा की �मता

सीिमत

सीिमत

रोज़गार, प्रवास से पहले

कोई सूचना नहीं

इटली की िनमा� ण कंपनी म�
कम�चारी

रोज़गार *

अंशकालीन (पाट� -टाइम) कम�चारी िनमा� ण काय� म� कम�चारी
खाना बनाने के स्थान पे

आव्रजन श्रेणी

गगांदीप 2005 म� अपने प�रवार

गगनदीप ने 2009 म� �ोसल

के साथ कनाडा आयी

�ॉ�रिशप प्रोग्राम के तहत
कुलदीप को बुलाया

आव्रजन �स्थित

नाग�रक

स्थायी नाग�रक

शादी के वष� की सं�ा*: 2
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ब�े*: बेटा: रिव: (11 महीने का; कई �ा� सम�ाओं के साथ पै दा �आ और एक िशशु के �प म�
उसकी बड़ी सज�री �ई थी दवा और दे खभाल की आव�कता चल रही है ।)
* पा�रवा�रक �ायालय की आवेदन के समय

प्रवास अथवा दे शा�रण से पहले का इितहास
गगनदीप अपने प�रवार के साथ 2005 कनाडा आयी और 2008 म� उसकी शादी कुलदीप से �ई। यह
प�रवा�रक रजामंदी से �आ िववाह था। गगनदीप और कुलदीप के माता-िपता एक अखबार म� शादी के �र�े
का इ�ेहार दे खकर िमले थे और अगले ही महीने दोनों की िसख रीती-�रवाज़ो के अनुसार शादी कर दी गयी।
शादी से पहले कुलदीप इटली एक िनमा�ण काय� की कंपनी म� काम करता था और उसकी माँ और बेहेन
कनाडा म� रहती थी।
कनाडा म� उनके जीवन की शु�आत
शादी के बाद कुलदीप प�रदश�क वीज़ा पे आया। गगनदीप उसके और उसके प�रवार के साथ रहने लगी।
गगनदीप ने कुलदीप की �ोसल �ॉ�रिशप आवेदन को प्रयोिजत िकया और आने के 1 साल बाद ही
उससे स्थायी नाग�रकता िमल गयी। शादी के पहले कुछ महीने िबना िकसी घटना के बीत गये। गगनदीप एक
रे �ोर� ट म� और कुलदीप िनमा�ण काय� म� पूरा टाइम काम करते। पर गगनदीप ज� ही गभ�वती हो गयी और
जनवरी 2009 म� उनको बेटा �आ।

घरे लु िहंसा
शादी के एक साल से कम अविध म� गगनदीप के ब�ा होने से कुछ तनाव आया और कुलदीप को स्थायी
नाग�रकता िमलने से उनका �र�ा खराब होता चला गया। गगनदीप की प्रसव श�-िचिक�ा (सज�री) के
तुरंत बाद ही कुलदीप ने गगनदीप के साथ ज़ोर ज़बरद�ी की और गगनदीप से शारी�रक संबंध बनाने की
कोिशश की। िजसके कारण उसे िचिक�ा दे खभाल म� जाना पड़ा।
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अप्रैल 2009 म� कुलदीप को अपनी स्थायी नाग�रकता की खबर िमलते ही उसने गगनदीप और ब�े को
मौ�खक और शारी�रक �प से प्रतािड़त करना शु� कर िदया। दोनों का सयुं� ब�क खाता था था िजसमे से
वह पैसे िनकालने लगा और उसने अपना नया खाता खुलवाया। कुलदीप गगनदीप के ऊपर उसकी माँ के
साथ दु ��वहार का आरोप लगा कर उसपर हाथ उठाता और उससे और ब�े को घर से िनकलने के िलए
कहता। उनके 3 महीने के बेटे को कई �ा� की कमज़ो�रया थी िजनके िलए उसकी सज�री अिनवाय� थी।
मगर कुलदीप ने ना कोई मदद की और ना कोई िचिक�ा म� सहयता की।

िहंसा तब बढ़ गयी जब अप्रैल 2009 म� कुलदीप ने गगनदीप को इतनी ज़ोर से थ�ड़ मारा की उसका सर
ज़मीन पर जाके लगा और िफर उसने गगनदीप के बाल पकड़ के उसके मुँह पर मु�े से वार िकया, उससे
दीवार की तरफ धकेला और उसकी पीठ और पे ट पर लात से वार िकया।

जून 2010 म� कुलदीप बहार से शराब के नशे म� धु� घर आया और आते ही गगनदीप के साथ सोने की िज़�
करने लगा। गगनदीप ने उससे कहा की वह ब�े को सुलाकर उसके पास आएगी इस बात पर कुलदीप
आक्रोश म� आकर उससे मारने लगा और उसके साथ ज़बरद�ी करने लगा जब ब�ा उसके हाथ म� था।
गगनदीप ने थोड़ी दे र के िलए होश गवा िदया था पर जब उससे होश आया तो वह अपनी सास के पास मदद
के िलए गयी पर उ�ोंने मदद करने से इं कार कर िदया। इस हादसे से उनके ब�े पर इतना आघात �आ की
उसे तुरंत ही बुखार चढ़ गया।

अगले िदन गगनदीप ब�े को डॉ�र के पास िदखाने के िलए लेकर गयी तो डॉ�र ने उसके चेहरे पर िनशाँ
दे खे जो िपछली रात की दु घ�टना के कारण �ए थे। गगनदीप ने उसका कारण डॉ�र को नहीं बताया। उस
ही िदन , कुलदीप ने िपछली रात की बात अपने एक �र�ेदार को बताई िजसने कुलदीप को सलाह दी की
वह आगे से ऐसा न करे । उस समय गगनदीप एक �र�ेदार के घर गयी थी कुछ िदनों के िलए , कुलदीप वहाँ
आकर उससे माफ़ी मांगने लगा और उसे आ�ासन दे ने लगा की दोबारा ऐसा नहीं होगा। और गगनदीप
उसके साथ आसपास घर लौट आयी।
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कुलदीप ने अपना वचन नहीं रखा और गगनदीप को प्रतािड़त करता गया। गगनदीप के साथ मार-पीट ,
जबरन यौन-संबंध होता रहा , कभी तो जब ब�ा गगनदीप के हाथो म� होता था। कुलदीप का ब�े के प्रित
गु�ा भी बढ़ता गया। एक शाम जब ब�ा िसफ� 18 महीने का था तब कुलदीप ने उससे �खलोनो से खेलने से
रोका और जब वह नहीं �का तोह उसने उसके मुँह पर थ�ड मारा। जब गगनदीप उससे बचाने के िलए बीच
म� आयी तो कुलदीप ने उसे भी मारा। गगनदीप ने इस शोषण के बारे म� अपने माता-िपता से बात की तो
उ�ोंने उसे �र�े सुधारने का प्रयास करने की सलाह दी।

आखरी घटना तब �ई थी जब एक रात को कुलदीप से और शराब के नशे म� आया था , और आते ही
गगनदीप और उसके प�रवार वालो के बारे म� अपमान-जनक बाते करने लगा। गगनदीप ने जब उससे रोकने
की कोिशश की तो कुलदीप ने उसका सर बेड की अगली पीठ पे दे मारा और उसका गला दबाने लगा और
कहने लगा की वह उससे मार दे गा। गगनदीप ने िकसी तरह अपना फ़ोन लेकर 911 (पुिलस) को फ़ोन िकया ,
कुलदीप ने उसका फ़ोन उससे छीनकर तोड़ िदया , पर पुिलस र�े म� थी। उस समय तक गगनदीप की सास
भी वह आ चुकी थी , उ�ोंने वहाँ आकर गगनदीप के जाने का रा�ा रोका और कुलदीप से कहने लगी की
कुलदीप गगनदीप को , उसकी अब कोई आव�कता नहीं है कुलदीप को उसकी स्थायी नाग�रकता िमल
चुकी है। इससे पहले कुलदीप कुछ करता पुिलस वहाँ आ गयी।

पुिलस ने कुलदीप को वह से हटाया और उससे हमला करने और जानलेवा धमकी दे ने के िलए िगर�ार
िकया। गगनदीप उस रात वही रही और अगले िदन अपने माता-िपता के पास चली गयी। कुलदीप को इस
शत� पे ज़मानत िमल गयी की वह गगनदीप से संपक� करने की कोिशश नहीं करे गा। नवंबर 2010 म� डॉ�र
और समाज सेवको की सहायता के बाद गगनदीप ने कुलदीप पे यौन-शोषण का आरोप लगाया और उसके
�खलाफ एक िनरोधक आदे श भी िलया पा�रवा�रक �ायलय से ।
समाधान
3 साल के बाद कुलदीप को सजा सुनाई गई, 5 साल की प�रवी�ा (प्रोबेशन) और 2 साल तक गगनदीप से
संपक� ना करने का आदे श। पा�रवा�रक �ायलय ने गगनदीप को उसके ब�े की पू री िज़�ेदारी दी। कुलदीप
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दे ख-रे ख म� अपने बेटे से िमल सकता था। २०१६ म� कुलदीप और गगनदीप का तलाक हो गया। गगनदीप ने
दोबारा शादी कर ली है और अब वह अपने नये पित और बेटे के साथ रहती है । वह पूण�-समय काम करती है
और उसके माता-िपता उसके बेटे की दे ख-रे ख म� उसकी सहायता करते है ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 6 नम्रता और िदनेश

प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

नम्रता

िदनेश

शादी के समय उम्र

22

28

उम्र *

35

41

मूल दे श/ रहवासी

भारत

भारत

धम�

जैन

जैन

िश�ा

एम. कॉम िडग्री

ड� िट� (दं त - िचिक�क)

अंग्रेज़ी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार, प्रवास से पहले

कोई नहीं

दु सरे ड� िट� के साथ काम

रोज़गार *

बेरोज़गार

ड� िट�, खुद का काम

आव्रजन श्रेणी

आिथ�क वग�

आिथ�क वग� (मु�ा आवेदनकरता)

आव्रजन �स्थित

नाग�रक

नाग�रक

शादी के वष� की सं�ा*: 12
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ब�े*:
बेटी: इ�ाणी (12 वष�)
जुड़वा बेटे: राम और शाम (दोनों 6 वष� के) इनमे से एक को ज� से िवशेष आव�कताये है और गंभीर
�स्थ सम�ाये भी, िजसके कारण उसके सज�री और िवशेष �ान की आव�कता रहती है ।

* पा�रवा�रक �ायालय की आवेदन के समय

प्रवास अथवा दे शा�रण से पहले का इितहास
नम्रता और िदनेश भारत म� रहते थे जहाँ िदनेश ड� िट� (दं त-िचिक�क) का काम करता था। उनका िववाह
पा�रवा�रक रजामंदी से �आ था। दोनों के प�रवार उस समय भारत म� ही रहते थे। साथ रहने के 2 साल के
अंदर िदनेश के अप्रवास की अज़� की �ीकृित आ गयी। िदनेश नम्रता के िबना ही कनाडा चला गया �ूंिक
नम्रता गभ�वती थी और वह उसके साथ आ नहीं सकती थी। उनकी बेटी िदनेश के जाने के 2 महीने
बादअ�ू बर 2001 म� पैदा �ई थी । िदनेश इस बात से नाराज़ था �ूंिक उससे बेटा चािहए था। ¹ िदनेश के
भाई ने लड़की पैदा होने पर अपनी नाराज़गी उस ब�ी की एड़ी पर गरम लोहे का कप लगा कर उससे जलने
की कोिशश करके िदखाई जब वह 10 महीने की थी। नम्रता भारत म� अपने पित के िबना 17 महीने रही और
अपनी बेटी को अकेले पालती रही। उसने
अपने पित से इस दौरान ब�त काम बात-चीत की। नम्रता को अपने आव्रजन का �ीकृित पत्र िदसं बर 2002
म� प्रा� �आ और उसने ज� ही अपने पित के पास जाने की तयारी शु� कर दी, पर उसके ससुर ने उसके
पासपोट� को घुम कर िदया िजसके कारण उससे आपातकाल पासपोट� ले कर जाना पड़ा।
कनाडा म� उनके जीवन की शु�आत
नम्रता अपनी 15 महीने की ब�ी की साथ जनवरी 2003 म� कनाडा आयी । नम्रता अपनी ब�ी घर के काम
का �ान रखती थी। नम्रता के आने के कुछ समय बाद ही िदनेश को एक दं त-िचिक�ा िव�-िव�ालय म�
�ीकृित िमल गयी और वह अपनी द�-िचिक�ा काय� के अ�ास की �ारीयाँ करने लगा। िदनेश �ादातर
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समय िव�ालय म� लगता और अपने प�रवार को समय ब�त काम दे ता। 2 साल बाद जब िदनेश की पढाई
सफलतापूव�क ख़� �ई तो िदनेश और उसका प�रवार दु सरे शहर रहने चले गए जहा िदनेश को काम िमला।
नम्रता दोबारा गभ�वती �ई और इस बार उससे बेटे �ए। जब नम्रता 7 महीने गभ�वती थी तब उसकी तिबयत म�
खराबी आयी और उससे ह�ताल ले जाना पड़ा। िदने श अपने काम म� इतना �� था की उसने अपनी प�ी
की खराब सेहत म� भी उसका साथ नहीं िदया। जु लाई 2006 म� नम्रता ने 2 जुड़वाँ पुत्रो को ज� िदया और
प�र�स्थितयाँ और जिटल हो गयी। एक बेटे की तिबयत ब�त खराब थी और उससे तुरंत ही िशशु-ह�ताल म�
भत� कराया गया श� िचिक�ा (सज�री) के िलए। नम्रता भी अपने ऑपरे शन से उभर रही थी इसिलए उसके
साथ आ नहीं पायी। िदनेश काम से छु �ी लेकर अपने बेटे को लेकर जाने से ब�त असंतु� था परं तु अंत म� वह
मान गया। 1 वष� बाद उनके दु सरे बेटे के मुँह पर गरम चाय िगरने की वजह से काफी गंभीर जलने के घाव
आये िजसके िलए उससे कई बार डॉ�र के पास लेकर जाना पड़ता था और दोनों ही बेटो को छोटी उम्र म�
ब�त दे ख-भाल की आव��ा थी। िदनेश ने इसम� नम्रता की िबलकुल भी मदद नहीं की वह या तो उ��
अकेली ह�ताल लेकर जाती या िकसी िमत्र से सहायता माँ गती।
घरे लु िहंसा
नम्रता ने कनाडा आने से पहले अपने ससुराल म� भावना�क अ�ाचार की अनुभूित की थी और िदनेश का
उसपर �ान न दे ना चलता रहा , हालाँ िक उसकी धन एकित्रत करने की इ�ा कनाडा आने के बाद िदन
प्रितिदन प्रबल होती गयी। वह हमेशा ही धन-संपि� से जुड़े फैसले खुद ही लेता था और नम्रता को उन चचा� म�
भाग नहीं लेने दे ता था। िजस वष� उनके जुड़वाँ बेटे पैदा �ए थे उस वष� िदनेश ने अपने नाम पर एक द�िचिक�ा �ापर के पंजीकरण कराया था और नम्रता को उसमे कम�चारी िदखा कर सकरारी कर म� घपला
कर रहा था। साथ ही साथ वह कही और भी काम कर रहा था। 2009 म� उ�ोंने अपना घर खरीदा। उसी वष�
िदनेश ने घर के िह�े के कुछ पैसे कही और िनवेश कर िदए और इनकी जानकारी नम्रता को नहीं दी ,
जबिक कुछ िनवेश उसके नाम से भी िकये गए थे।

ऑ�ू बर 2011 म� िदनेश ब�त ही आक्रामक हो गया था और नम्रता की िव�सनीयता पर सवाल उठाने लगा
था। उसने नम्रता को घर से बहार िनकलने और उसके आिथ�क समथ�न को बंद करने की धमकी दी। उसने
नम्रता के घर (भारत म�) फ़ोन करके भी उ�� यह धमकी दी। नम्रता के माता-िपता ने अपने कनाडा म� रहने
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वाले िमत्रो से उनकी सहायता करने के िलए कहा , पर िदनेश ने नम्रता को अपने िपता की सलाह पर रहने
िदया। नम्रता के प�रवार ने उसपर दबाव बनाकर उससे माफ़ी मँगवाई और उससे माँ गनी पड़ी अ�था िदनेश
उसे घर से बहार िनकाल दे ता। एक िमत्र ने उ�� एक सलाहकार के पास जाने के िलए कहा। िदनेश तो नहीं
मन लेिकन नम्रता िफर भी जाने लगी। दोनों घर के अलग क�ों म� रहने लगे । दोनों के माता-िपता भारत से
आकर �� मनाने का प्रय� करने लगे के उनके सु लह कर लेनी चािहए। नम्रता ने अपने ब�ो की भलाई के
िलए यह बात मान ली। एक साल के अंदर , िदनेश ने घर म� सी.सी.टी.वी कैमरे लगवा िदए तािक वह नम्रता
की गितिविधयों पर नज़र रख सके और उसे कहा की उसने उसके पीछे जासूस भी लगा रखे है । ऊपर से ,
िदनेश ने उसने अपने खातों म� से ब�त बड़ी रकम िनकाल के भारत अपने भाई के पास भेज दी। उसने घर के
िह�ेदारी के कागज़ो पे नम्रता के ह�ा�र करवाके उसके नाम की रकम अपने नाम करनी चाही पर नम्रता
ने मन कर िदया और उससे िदनेश ब�त क्रोिधत �आ।

अपनी शादी के दौरान नम्रता और िदनेश म� ब�ो के रख-रखाव को लेकर झगडे होते रहे । िदनेश अ�र
उ�� गलती पर मारता, उ�� टी.वी पर िहं सक त�ीर� िदखाकर डराता या उ�� यह िसखाता की िकसी िकसी
भी सम�ा का समाधान लड़कर िकया जाये। िदनेश अपनी 9 वष� की बेटी से घर के झगड़ो के बारे म� बात
करता और उसके सामने नम्रता और उसके नाना-नानी के बारे म� बुरा-भला कहता।

िदनेश हमेशा ही नम्रता पर शक करता की उसके गैर-िववािहत समभंद उसके िमत्र बलवंत से है , जो अ�र
उनके घर �का करता था। िदनेश ने घर के अंदर और बाहर कैमरे लगा रखे थे िज�े वह अपने फ़ोन से दे ख
सकता था। नम्रता को उसके कारण अपनी और अपने ब�ो की सलामती की परवाह होती रहती। एक बार
िदनेश ने नम्रता से उनकी बेटी का वंशाणु (डी.एन.ए) टे � करवाने की मां ग की ताके यह �� हो सके की वह
उसकी ही पुत्री है ।

2 मौको पर बाल क�ाण सिमित (चाइ� ऐड सोसाइटी) को उनके प�रवार म� ह��ेप करना पड़ा। 2010 म�
उनके एक जुड़वाँ बेटे ने अपने िश�क को बताया की उससे उसके िपता ने बेट से मारा। नम्रता ने ऐसे कोई
भी घटना के होने से इं कार कर िदया �ूंिक उससे डर था की वह उसके ब�ो को उससे छीन ल�गे. 2 वष� बाद
ब�ो ने अपने पा�रवा�रक िचिक�क को बताया की उनके घर पे उनके साथ साथ दु ��वहार हो रहा है ।
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2012 म� नम्रता और िदनेश के एक झगडे के बाद सिमित के एक काय�कता� को उनके घर आना पड़ा। उसके
जाने के बाद , िदनेश ने नम्रता के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश िकया , उसके सारे कागज़ात उससे
छीनकर उसपे गैर स�ंद रखने का आरोप लगाया। ब�ो ने भी इस घटना को सा� िकया। िदनेश ने पुिलस
को बुलाकर उ�� झूठी कहानी सुनाई और सारा दोष नम्रता इ ऊपर डाल िदया। पु िलस ने नम्रता को उस रात
के िलए घर से जाने के िलए कहा अपने ब�ो को छोड़कर , जबिक उसने उ�� बाल क�ाण सिमित और
अ� सभी चीज़ो के बारे म� बताने की कोिशश की। ब�े घर पर िदनेश और एक सहायक के साथ रहे । नम्रता
को पुिलस की और से कोई सहायता नहीं िमली की वह रात कहा गुज़ारे , उनसे अपने िकसी िमत्र के घर पर
रात काटी। उस रात से नम्रता और िदनेश का िबछड़ना शु� हो गया था।

जब नम्रता अगले िदन अपने घर प�ं ची तो उसने एक संस्थान से सहायता मां गी िजसने उ�� िव��म सिव�सेज
अथा�त पीिड़तो के सहयता क�द्र से जोड़ा। सहयता क�द्र ने पुिलस म� नम्रता का नया �ान दज़� करवाया और
पुिलस ने जब उस �ान के बार एमए िदनेश को बताया तो वह क्रोिधत हो उठा और नम्रता और ब�ो को
वापस भारत भेजने की धमकी दे ने लगा। उसने घर म� सहायता के ले नौकरानी को भी हटाने का प्रयास िकया
तािक नम्रता अकेली पड़ जाये। हालांिक , नम्रता और िदनेश अलग हो चुके थे पर वह अभी भी एक छ� के
िनचे रह रहे थे। नम्रता ने अदालत से दर�ा� की , की उससे कुछ खचा� िदया जाये तािक वह िदनेश से
अलग हो सके। जैसे ही यह दर�ा� मंज़ूर �ई नम्रता अपने ब�ो को ले कर 2 कमरे के एक मकान म� चली
गयी तािक वह उस प्रताड़ना से मु� हो सके।
समाधान
नम्रता के जाते ही िदनेश ने अदालत म� अज� लगाई की ब�ो को वापस घर भेज िदया जाये िजससे रोकने के
िलए नम्रता ने भी अज� दा�खल की। कोट� ने नम्रता के खुद घर छोड जाने पर उसकी आलोचना की, िजससे
वह " से� हे� �े � " अथा�त �यं सहायक कदम कहते है , दु ��वहार का ऐितहािसक आरोप को दे खते
�ए। अदालत नम्रता से अपे�ा करती थी की वह उसके िलए अदालत का आदे श मां गती। अदालत को नम्रता
के असुर�ा के कथन पर भी अिव�ास था �ूंिक वह िदनेश को स�ाह के अंत म� ब�ो से िमलने की अनुमित
दे रही थी। िदनेश ने अपनी पूण� आिथ�क सूचना दे ने से इं कार िकया और नम्रता को यह मु�ा भी अदालत म�
लेकर जाना पड़ा तािक वह यह सूचना प्रा� कर सके।
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उस सूचना म� उसके सारे �ापार और िनवेश का िववरण था , िजसके िलए कई िव�ीय और खाता िवशेष�ों
की आव�कता पड़ी। अंततः नम्रता यह िस� कर पायी की िदनेश के पास िकतनी धन स�ि� एकित्रत थी
िजससे की एक जायज़ बटवारा हो सका। िदनेश और नम्रता का घर कोट� के आदे श पर बेच िदया गया और
नम्रता को को उसमे से अपना िह�ा प्रा� �आ। नम्रता को अपने और ब�ो के िलए खच� का प्रबंध करके
िदया गया तािक वह घर खरीदकर उसमे अपने ब�ो के साथ रह सके। तीनो ब�े अपने िपता से समय-समय
पर िमलते रहते है जैसे िदनेश का काम उससे आ�ा दे ता है ।

35

अप्रवासी समुदायों म� घरे लू िहं सा: केस �डी (अ�यन)
केस �डी (अ�यन) नंबर 7: दीपा और अमोल
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

दीपा

अमोल

शादी के समय उम्र

42

28

उम्र *

53

39

मूल दे श/ रहवासी

भारत

भारत

धम�

िसख

िसख

िश�ा

�ातक की िडग्री (कॉलेज)

�ातक की िडग्री (कॉलेज)

अंग्रेज़ी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार, प्रवास से पहले

हवाई जहाज़ कम�चारी - एयर हो�े स

िवद् युत् इं जीिनयर

रोज़गार *

बेरोज़गार

2009 म� अपना ट� क का
�ापार शु� िकया िजसका वह
एकलौता मािलक है

आव्रजन श्रेणी

आिथ�क वग�

आिथ�क वग�

आव्रजन �स्थित

स्थायी नाग�रक

स्थायी नाग�रक

शादी के वष� की सं�ा*: 11
ब�े*:
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बेटा: अमर (7 वष�)
बेटी: अंजू (7 वष�)
* पा�रवा�रक �ायालय की आवेदन के समय
प्रवास अथवा दे शा�रण से पहले का इितहास
दीपा अमोल के साथ उसके िववाह से पहलेएक िवमान कंपनी म� हवाई जहाज कम� चारी अथवा एयर हो�े स
का काम करती थी । दोनों भारत के एक बड़े शहर म� रहते अपनी शादी के समय। दीपा ने अपनी बचाई �ई
कमाई से शादी के बाद मकान खरीदा िलया। जब उनका प�रवार कनाडा जाने लगा तब उस मकान को
बेचकर अमोल ने अपने नाम पे एक ज़मीन ख़रीदली। दीपा ने अपनी कंपनी से �ै ��क िनवृित (�ाग) ले
िलया और अपना िनवृित प�शन भी तुड़वा कर ले िलया िजसकी कीमत 27 हज़ार कैनेिडयन डॉलर या 15 लाख
भारतीय �पये थी। अमोल को शु�आत से ही अिधक मात्रा म� शराब पीने की आदत थी।

कनाडा म� उनके जीवन की शु�आत
दोनों ने साथ म� कनाडा प्रवास करने की अपील दा�खल की थी और अमोल पहले कनाडा आया। जुलाई 2007
म� अमोल एक िनमा�ण कंपनी म� और कई अ� काम करने लगा तािक वह अपने प�रवार को नए माहौल म�
रख आराम से रख सके। दीपा अपने ब�ो के साथ अग� 2008 म� आयी। 2009 म� अमोल ने अपना खुद का
ट� क का कारोबार शु� िकया िजसका वह एकलौता मािलक था और चालक था। दीपा को कनाडा आने से
पहले यह आभास हो गया था की अमोल के शादी के बाहर भी सं बंध िकसी और �ी से है , िजसके बारे म�
जब दीपा ने उससे बात की तो अमोल ने उससे कहा की उसके पास उसका साथ रहने के िसवाय और कोई
चारा नहीं। और दीपा ने ब�ो की भलाई के िलए रहना सही समझा।
घरे लु िहंसा
दोनों के बीच म� कई परे शािनयां खड़ी होने लगी अपनी शादी को लेकर अमोल के गैर िववािहत संबंध और
शराब की ल� के कारण। वह अपने ट� क को शराब पीते �ए चलाता जब ब�े उसके साथ होते और घर पर
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अपनी शराब िकसी भी साथ स्थान पर छोड़ दे ता। वह जूस की बोतलों म� शराब छु पकर पीता , एक बार
उसकी बेटी ने शराब को जूस समझ कर पी िलया था। शराब पीकर अमोल दीपा के साथ मौ�खक और
शारी�रक दु ��हार करता िजससे ब�े दे खते और ब�ो पर िच�ाता। वह ब�ो के सामने इं टरनेट पर
अ�ील त�ीर� दे खता िजसके कारण ब�े उससे डरते थे। कई बार दीपा से लड़ाई के बाद वह लड़कर बहार
जाता , शराब पीता और आकर घर के बाहर आँ गन म� सो जाता।

िसत�र 2009 म� अमोल ने दीपा के साथ मारपीट की थी िजसकी िशकायत दीपा ने पुिलस �े शन म� दज़�
करवाई। अमोल को उसके िहं सक ��ार और जान से मारने की धमकी दे ने के िलए िगर�ार िकया गया
और बेल िमलने पर उससे आदे श िदया गया की वह दीपा से संपक� न करे । बाल क�ाण समाज (चाइ� ऐड
सोसाइटी) को मामले म� दखल दे ना पड़ा। दोनों अलग-अलग बेसम�ट मकानों म� रहने लगे। दीपा ब�ो के
साथऔर अमोल अकेला। हलािक अमोल को स� आदे श थे की वह िमलने ना आये पर िफर भी वह दीपा के
मकान पर ब�ो से िमलने के िलए आता। 2010 म� , आपरािधक �ायालय ने अमोल से शां ित बंधन (पीस
बॉ�) पर ह�ा�र करवा िलए और उससे िकसी भी �स्थित म� दीपा से सं पक� न करने का आदे श िदया। पर
उनके प�रवार के अनुरोध पर दीपा ने अमोल से सुलह कर ली। उनका �र�ा अब ब�त कमज़ोर हो चुका था ,
पर अमोल ने वकील �ारा दीपा से अलगाव पत्र पर द�ावेज़ करवा िलए दोबारा साथ रहने से पहले। अमोल ने
पैसे दे कर एक और वकील को बुलाया तािक वह दीपा को अलगाव पत्र पर ह�ा�र करते �ए सा� बन सके
और दीपा को कानूनी सलाह दे सके। दीपा ने िबना पूरी तरह समझे उन् पत्रों पर ह�ा�र कर िदए िजसकी
उससे पूरी तरह जानकारी न थी न दी गयी थी की वह िकस िवषय म� है , दोनों वकीलों �ारा। उस पत्र पर यह
शत� भी थी की अमोल ब�ो की ज़�रतो के िलये केवल 150 डॉलर दे ने को बा� है और दीपा को दे ने के
िलए कुछ भी नहीं। जब यह पत्र पर ह�ा�र �ए तब अमोल ने अपनी पूरी आिथ� क �स्थित का �ौरा भी नहीं
िदया था। साथ ही साथ , पत्र पर यह भी िलखा था की दीपा को ब�ो की िज़�ेदारी दे जाएगी और अमोल को
उनसे िमलने की अनुमित होगी। दीपा ने यह सोचकर संपि� से संबंिधत सभी अिधकारों को भी माफ कर
िदया �ोंिक वह सोचती थी िक यह �वस्था सुलह के िलए एक पूव� शत� के �प म� की रही है ।

अग� 2010 म� अमोल दीपा और ब�ो को लेकर बेसम�ट मकान म� रहने लगा। नवंबर 2010 म� अमोल ने
अपने नाम पर एक नया घर खरीदा और सबको ले कर वह रहने लगा। अमोल के माता-िपता नये साले के
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समय उनसे िमलने आये और 6 महीनो के िलए उनके साथ रहे । उनके जाने के बाद अमोल भी भारत अपने
एक िमत्र की शादी के िलए चला गया। वह िदसं बर 2011 म� अपने जुड़वाँ बेटो के ज� िदवस के समय पर
आया। अगले ही िदन दीपा को एक अनजाने नंबर से फ़ोन आया की उसके पित का भारत म� िववाह हो गया
है। दीपा ने अमोल का बैग खोलकर दे खा तो उसमे उसकी शादी की डी.वी.डी िनकली। दीपा को इस बात की
सूचना नहीं थी की अमोल ने साथ के एक शहर म� तलाक की अपील दा�खल कर रखी थी और अप्रैल 2010 म�
वह मंज़ूर हो चुकी थी , जो की अनमोल के भारत जाने से 7 महीने पूव� था। दीपा को दा�खल �ई अपील की
कोई सूचना नहीं प�ं ची थी वह असमंजस म� थी की उससे सूचना िदए िबना यह काय� कैसे �आ ¹। उसने
अमोल से इसके िवषय म� बात की और अमोल िदसंबर 2011 म� घर छोड़कर चला गया। दीपा ने ओंटा�रयो
व�� म� अज़� लगायी और 8 महीने तक सरकारी सहयता पर रही। उसके प�ात उससे �ूल बस चलने की
अंशकालीन (पाट� -टाइम) नौकरी प्रा� �ई िसत�र 2012 म�। दीपा अमोल के घर म� रहती रही पर अमोल
और उसके िमत्र उससे फ़ोन कर-करके परे शां करते और कहते की वह वह से चली जाये।

2013 से अमोल ने उस घर का िबजद् ली और पानी का भुगतान करना बंद कर िदया जिसके कारण कई
महीनो तक यहाँ तक की सद� के महीनो म� िबजली और पानी की �वस्था नहीं रही। दीपा और ब�ो को पास
के एक आवास क�द्र म� नहाना पड़ता। मई 2015 की शु �आत म� अमोल ने ब�क का कर दे ना भी बंद कर िदया
िजसके कारण ब�क ने घर को अपने क�े म� ले िलया और दीपा और ब�ो को वह से जाना पड़ा।

समाधान
इस मामले म� िववाद का कारण यह था की जब दोनों अलग �ए तब भी वह साथ रह रहे थे �ूंिक दीपा के
अनुसार वह शादी िदसंबर 2011 तक जायज़ थी, जब अमोल घर छोड़कर गया हालां िक , अलगाव पत्रों पर
जून 2009 म� ह�ा�र �ए थे। इसका प्रभाव ब�ो और प�ी के समथ�न भुगतान पर िनिहथ� था। अमोल ने
2012 म� �ायलय म� अज़� दा�खल की , िक दीपा ने उससे ब�ो से दू र िकया िकया और उससे ब�ो से िमलने
नहीं िदया। उसने िफर ब�ो की रे क-दे ख की िज�े दारी अथवा ब�ो को रखने की अनुमित �ायलय से
मांगी। दीपा ने यह इलज़ाम यह कह कर नकारा की उसने कभी भी अमोल को नहीं रोका और अमोल ने
उनसे माइन का कोई प्रय� नहीं िकया। दीपा ने अदालतों से िपछले अलगाव को खा�रज के िलए कहा। उसने
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ब�ो की दे ख-रे ख के िलए अदालत से दर�ा� की और अमोल को और उसने दर�ा� की, िक अमोल
को उनसे िमलने के अनुमित दे दी जाये। उसने दर�ा� की , की ब�ो के िलए अलग वकील िदया जाये ,
ब�ो और उसका खचा� उससे िदलवाया जाए और उससे िमलने अथवा सं पक� करने के िलए अमोल को
प्रितबंिधत िकया जाये ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 8: �ाउिडया और हेनरी
प्रोफाइल /�परे खा

मिहला

पु�ष

नाम

�ाउिडया

हे नरी

शादी के समय उम्र

24

46

उम्र *

32

54

मूल दे श /क�� ी ऑफ ऑ�रिजन

डोिमिनका

डोिमिनका

धम�

ईसाई

ईसाई

िश�ा

उ� िव�ालय अधूरा

उ� िव�ालय

अंग्रेजी भाषा की �मता

अनुभवी

अनुभवी

प्रवास से पूव� रोज़गार

बेरोज़गार

कोई जानकारी उपल� नहीं

रोज़गार *

बेरोज़गार

�खड़िकयाँ साफ करने का िनजी
�वसाय

श्रेणी िजसके अंतग�त अप्रवासी

फैिमली �ॉ�रिशप (पा�रवा�रक

कोई जानकारी उपल� नहीं

प्रायोजन)। हे नरी ने �ॉसल �ॉ�र
िशप प्रोग्राम के तहत �ाउिडया को
प्रायोिजत िकया।
अप्रवािसय �स्थित *

पम�न� रे िसड� ट (स्थायी िनवासी)

शादी के साल *: 8

ब�े *: बेटी: फेथ (5 वष�)
बेटी: होप (5 वष�)
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*

प�रवार �ायालय के आवेदन के समय

पूव� प्रवािसय इितहास और कनाडा म� बसना
�ाउिडया 1999 म� एक िविसटर/पय�टक के �प म� कनाडा आईं और 2004 म� उसकी मुलाकात
हेनरी से �ई । हे नरी 15 वष� से कनाडा म� रह रहा था और उसका खुद का िनजी �वसाय था । �ाउिडया
हेनरी के साथ उसी के घर मे रहने लगी। �ाउिडया ka िविज़टर �ै टस समा� हो चुका था और 2006 मे
उसे कनाडा से िन�ािसत कर िदया
गया। उस समय वह जुड़वा ब�ों के साथ गभ�वती थी। �ाउिडया अपनी
दो बेिटयों के साथ डोिमिनका म� अगले छह (6) वष� तक रहीं।
कनाडा मे अप्रवास के िलए �ाउिडया और उसकी बेिटयों को हेनरी �ारा प्रायोिजत िकया गया। प्रायोजन से
पूव� डी एन ए प�र�ण �ारा हे नरी अपने बेिटयों के साथ �र�ा स्थािपत करना चाहता था।�ाउिडया को
क��शनल पमा�न�ट रे िसड� ट का दजा� प्रा� �आ और वष� 2012 म� वह अपनी बेिटयों के साथ कनाडा प�ँ ची
। हेनरी ने अपना घर बेच िदया था इसिलए कनाडा प�चने के बाद �ाउिडया, हे नरी और उनका प�रवार
िकराए के घर मे रहने लगे।
घरे लु िहंसा
पहले से ही हेनरी �ाउिडया पर िनयंत्रण रखता था। वह �ाउिडया पर भावना�क और आिथ�क अ�ाचार
करता था। वह न ही घर खाना लाता था और न ही घर के रोज़ के खच� के िलए कुछ दे ता था। वह �ाउिडया
को अपश� कहता और हमेशा उसपर शक करता। हे नरी हमेशा �ाउिडया के दू सरों से वाता� लाप पर
िनयंत्रण रखता था। अपाट� म�ट की एक ही चाबी थी जो हे नरी अपने पास रखता था तािक वह आने-जाने वाले
लोगों पर िनगरानी रख सके। हेनरी शराबी था। वह अ�िधक शराब पीकर शोर-शराबा करता और िव�ंसक
हो जाता था।
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घर मे कुछ भी ठीक नही चल रहा था। हेनरी ब�त लापरवाह था। वह न ही �ाउिडया को खाने और कपड़ों
के िलए कुछ पैसा दे ता था और न ही ब�ों के साथ घु ल िमलता। हेनरी से शराब के कारण ब�त बदबू आती
थी िजसकी वजह से ब��यों को उससे डर लगता था। ब��याँ हे नरी से दू र रहना चाहती थी। उ�ोंने कहा िक
जब भी हेनरी घर मे मौजूद होते, वे घर मे रहना नही चाहती।
�ूल मे भत� होने के प�ात/बाद लड़िकयाँ �वहा�रक मामलों (जैसे िक चीजों को फ�कना और िब�र गीला
करना) से जूझने लगी और हेनरी से दू र भागने िक कोिशश की। जब लड़िकयों की टीचर ने �ाउिडया से
लड़िकयों के �वहा�रक मामलों पर िचंता जताते �ए पू छ-ताछ की तब �ाउिडया ने हे नरी के बता� व/�वहार
के बारे मे बताया। हेनरी को �ूल मे बुलाया गया िजसकी वजह से वह ब�त परे शान था। वो �ाउिडया पर
िच�ाने लगा और आक्रामक बता�व करने लगा। मीिटं ग ख� होने बाद हे नरी ने काम पर जाने के बजाय
�ाउिडया का घर तक पीछा िकया और उसने यह सुिनि�त िकया िक �ाउिडया कही और न जाए। टीचर
ने िच��ेनस ऐड सोसाइटी (सी ए एस) को संपक� िकया और वे तुरंत ही इस मामले मे शािमल हो गए।
सोसाइटी ने प�रवार से अगले दो वष� तक संपक� बनाए रखा।
अगले िदन जब �ाउिडया का एक िमत्र उसके घर आया तो हे नरी आक्रामक होकर उनपर िच�ाने लगा।
उसने �ाउिडया को धमकी दी िक वो उसकी अप्रवािसय ��िथ र� करवा दे गा। �ाउिडया को कनाडा
आए �ए छह महीने भी नही �ए थे। �ाउिडया अपने और अपने ब�ों की सुर�ा को लेकर ब�त डरी �ई थी
इसिलए अ�ू बर 2012 मे वह अपने ब�ों के साथ आश्रय मे चली गई।

संक�
�ाउिडया हमेशा से ही अपने ब�ों की मु� तौर पर दे खभाल करती थी इसिलए हे नरी से िवयोग के /अलग
होने के बाद िड फै�ो क�डी के तहत �ाउिडया अपने ब�ों को अपने साथ रखकर उनकी दे खभाल
करने लगी। हेनरी ब�ों को अपनी क�डी (िनगरानी) मे रखने की मां ग की �ोंिक वह �ाउिडया को
चाइ� सपोट� (ब�ों के भरण पोषण के िलए भु गतान) नही दे ना चाहता था। हे नरी के अनुसार उसने पहले से
ही प्रायोजन (sponsorship) फ़ीज़ पर अिधक भुगतान िकया था। यह मामला 2013 मे फॅिमली कोट� मे आया
और 2015 के बीच तक समा� हो गया। कोट� ने �ाउिडया को ब�ों की क�डी (िनगरानी) दी। कोट� ने
हेनरी को ब�ों से िमलने की इजाजत दी लेिकन िसफ� िदन मे बशत� वो ब�ों से िमलने के पहले और उस
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दौरान शराब का सेवन न करे । हे नरी और �ाउिडया के बीच नॉन क�ूिनकेशन ऑड� र था। हालां िक
िच��ेनस ऐड सोसाइटी (सी ए एस) ब�ों की सुर�ा को लेकर िचंितत नही था िफर भी सोसाइटी �ाउिडया
के मामले मे वष� 2012 से जुड़ा �आ था। सोसाइटी ने �ाउिडया और ब�ों की ब�त मदद की। सोसाइटी ने
उनको काउं सिलं ग / परामश�, घर के िलए और अ� साधनों से अवगत कराया। �ाउिडया की सरकारी
सहायता जारी है और वह लड़िकयों की सभी ज�रतों को पूरा करती है ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 9: रािबया और अली

प्रोफाइल /�परे खा

मिहला

पु�ष

नाम

रािबया

अली

शादी के समय उम्र

21

25

उम्र *

36

40

मूल दे श /क�� ी ऑफ ऑ�रिजन

पािक�ान

पािक�ान

धम�

मु��म

मु��म

िश�ा

कराची िव�िव�ालय से माइक्रोबायो अ�रग्रैजुएट
लॉजी म� �ातक की िडग्री का आं िश
क समापन

अंग्रेजी भाषा की �मता

सीिमत

सीिमत

प्रवास से पूव�/ पहले रोज़गार

बेरोज़गार

कार डीलरिशप के मािलक

रोज़गार*

बेरोज़गार

एक कार डीलरिशप कंपनी का मा
िलक और उसका संचालन

श्रेणी िजसके अंतग�त अप्रवासी

िबजनेस एं टरप्रे�ोर वीसा

िबजनेस एं टरप्रे�ोर वीसा

अप्रवािसय �स्थित*

पम�न� रे िज़ड� (स्थायी िनवासी)

पम�न� रे िज़ड� (स्थायी िनवासी

शादी के साल/वष� की सं�ा*: 15
ब�े*: बेटा: अकबर (13 वष�)
बेटी: रशीदा (8 वष�)

45

अप्रवासी समुदायों म� घरे लू िहं सा: केस �डी (अ�यन)
बेटी: �खसाना (5 वष�)
बेटी: अला (4 वष�)
बेटी: सु�ाना (4 वष�)
बेटी: अफ़रोज़ (3 महीने)
*प�रवार �ायालय के आवेदन के समय
पूव� प्रवािसय इितहास
शादी के शु�आती दौर मे, द�ि� िमडल ई�/म� पू व� दे श गए, जहा अली ने अपनी कर डीलरिशप
स्थािपत की। अली के बेटे को अस्थमा था और िमडल ई�/म� पूव� दे श का वातावरण उसके अनु कूल नही
था िफर भी अली ने अपने प�रवार को वहा स्थानां त�रत िकया। शादी के चार साल बाद, मई 1999 मे, िबजनेस
एं टरप्रे�ोर प्रोग्राम के तहत रािबया और अली अपने युवा बेटे के साथ कनाडा मे आकर बसे। इस अप्रवािसय
श्रेणी के िनयम अनुसार, अली अपने साथ 300,000 अमे�रकी डॉलर लेकर आया। पहले रािबया कनाडा आने
के फैसले से सहमत नही थी, वह िसफ� अपने प�रवार को साथ रखने के िलए अली के साथ कनाडा आई।
परं तु जब उसे यह एहसास �आ िक कनाडा का वातावरण उसके युवा बेटे के �ास्थ के िलए अनुकूल और
लाभदायी है, वह सहमत �ई िक कनाडा मे आकर बसना उनके िलए लाभदायी था �ोंिक उसके बेटे को रोज़
�े रॉइड लेने की आव�कता नही थी जो िक दु बई मे उसे हर रोज़ लेना पड़ता था।
कनाडा म� बसना
मई 1999 मे, कनाडा आने के बाद, रािबया और अली ने नकद मे घर/कोंडोमीिनयम खरीदा । अली ने एक
फिन�चर �ोर खोला और अपनी िमडल ई�/म� पूव� दे श की कार डीलरिशप को जारी रखा। दो साल बाद,
द�ि� ने ऋण लेकर दू सरी प्रॉपट� खरीदी /दू सरा घर खरीदा। इस दू सरे प्रॉपट�/घर को अली ने वष� 2003 मे
बेच िदया, परं तु रािबया को उसमे से कोई भी िह�ा नही िमला। वष� 2002 मे जब रािबया और अली पमा� न�ट
रे िसड� ट बने, तब अली ने अपना फिन�चर �ोर बेचकर काफी मुनाफा कमाया और दु बई मे अपने िनवेश को
जारी रखा। रािबया घर मे ही रहती और अपने बढ़ते प�रवार की दे खभाल करती। घर के काम-काज और
ब�ों के भरण-पोषण की िज़�ेदारी रािबया की थी और पैसे कमाना अली की। कनाडा आने के पाँ च वष� बाद
अली ने कार िनया�त/ए�पोट� का �वसाय शु� िकया िजसके ज़�रए वह कार खरीद कर िमडल ई�/म�
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पूव� दे श मे िनया�त करता था।
घरे लु िहंसा
शादी के दौरान, ब�ों की उप�स्थित मे, अली रािबया का मौ�खक और शारी�रक शोषण करता। इतना ही
नही, अली रािबया के सामने, दू सरी मिहलाओं के साथ अपने �र�े की नुमाईश करता जब भी उसे रािबया से
यौन संबंध बनाना होता था। अली रािबया के फाइनै�/िव� का िनयंत्रण रखता था और िसफ� ज�री खच� के
िलए ही उसे पैसे दे ता था। ब�ों की पढ़ाई के अित�र�/अलावा गितिविधयों के िलए अली रािबया को कुछ
नही दे ता। अली न तो रािबया को घर से िनकलने दे ता था, जब तक िक ब�त ज�री न हो और न ही उसे
अपने पािक�ान मे �स्थत प�रवार से संपक� करने दे ता था। अली को जब भी �ापार संबंिधत दौरे (छह महीने)
पर िमडल ई�/म� पूव� दे श जाना होता, वह ब�ों की मौजूदा हालत जानते �ए भी, रािबया और ब�ों को
ज़बरद�ी अपने साथ ले जाता था। इस कारणवश ब�ों को �ूल से िनकालने के िलए वह रािबया को मजबूर
करता था। इस यात्राओं के दौरान, रािबया और ब�े घर पर ही रहते और अली अपना �ापार संभालता और
दे र रात तक घर से बाहर रहता। कनाडा वापस लौटने पर, रािबया को िफर से ब�ों का �ूल मे दा�खला
करवाना पड़ता और ब�े पढ़ाई मे पीछे रह जाते।
अली अ�र ब�ों पर िच�ाता और उ�े मारता, िजस कारणवश वे अली से डरते थे। अली समय-समय पर
/ जब तब रािबया को धमकी दे ता िक वह ब�ों को आधी रात मे िवमान के �ारा पािक�ान भेज दे गा और
रािबया िफर कभी ब�ों को नही डे कख पाएगी। फ़रवरी 2009 मे रािबया ने पुिलस से संपक� साधा और अपनी
शादीशुदा िज़ंदगी मे अली �ारा िकए गए शोषण का िववरण िदया। उस दौरान अली और रािबया की दो
बेिटयों ने, जो उस व� छह और नौ साल की थी, अली �ारा िकए गए यौन शोषण का खुलासा िकया और
उनके बेटे ने शारी�रक शोषण का खुलासा िकया। उनके बेटे ने यह भी कहा िक उसके नहाते व�, अली
उसका िविडओ बनाता। �ेशल िव��� यूिनट (एस वी यू) को इन आरोपों पर श� �आ। उ�े लगा िक
ब�ों को इन आरोपों िक कोिचंग दी गई है । िफर भी िच��ेनस ऐड सोसाइटी (सी ए एस) ने िदस�र 2010 मे
अली को चाइ� अ�ूज़/ ब�ों के शोषण रे िज�� ी मे अं िकत िकया। अली को रािबया पर शोषण का एक
काउ�/ अंक और यौन शोषण के दो काउ� /अंक का आरोप लगा। वह ज़मानत पर �रहा �आ और फॅिमली
कोट� ने यह िनद� श िदया िक वह रािबया और ब�ों के साथ कीसी भी तरह से संपक� न रखे। कोट� ने यह भी
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आदे श िदया िक वह दे श छोड़कर नही जा सकता। अली ने मई 2009 मे कोट� मे अज� रखी और
सफलतापूव�क उसने बेल वे�रयेशन हािसल िकया िजसके तहत वह पासपोट� प्रा� कर सका और �ापार
संबंिधत यात्रा के िलए अनुमित प्रा� की। कोट� के आदे श के महीनों बाद अली के भाई और बहन ने रािबया
को परे शान करना शु� कर िदया। कभी वे फोन पर तो कभी रािबया के घर जाकर उसे मामले को कोट� के
बाहर िनपटाने के िलए कहते। अली का भाई रािबया के फोन पर धमकी भरे मेसेजेस छोड़ता यह कहते �ए
िक अगर रािबया ने उससे बात नही की तो उसका घर और उसके ब�े उससे िछन िलए जाएं गे और अ�ाह
उससे नाराज़ रह� गे। एक बार तो अली के भाई ने ब�त आक्रामक तरीके से रािबया के घर का दरवाज़ा
खटखटाया और ब�ों को भी डराया। इस हादसे के बाद रािबया ने 911 पर काल िकया और तुरंत ही पुिलस
ने आकर उसे आ�ासन िदया िक अली के भाई को पुिलस ने आगाह िकया है िक वो दु बारा रािबया से संपक� न
करे । रािबया ने फॅिमली कोट� से रे सट� े िनंग ऑड� र / आदे श प्रा� िकया िजसके तहत अली और उसके तरफ से
कोई भी ��� रािबया से संपक� नही कर सकते थे।
संक�
अली �ारा रािबया पर िकए गए शोषण के आरोपों पर अली ने अपने आप को दोषी बताया। हालां िक
यौन शोषण संबंिधत आरोपों को बाद मे खा�रज कर िदया गया। उसे 12 महीने की प�रवी�ा की सज़ा िमली
िजस दौरान वह अपनी प�ी और ब�ों से संपक� नही कर सकता था। इस फैसले के तहत उसे ऐंगर मैनेजम�ट
सेश� / क्रोध प्रबंधन सत्र मे भाग लेना था। अग� 2011 मे उसे आदे श िदया गया िक वह अपना पासपोट�
वकील को सौंपे और अपने िव� का पूरा िववरण / खुलासा दे परं तु वह दोनों चीज़े प्रदान करने मे िवफल
रहा।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 10: अंजना और माक�
प्रोफाइल /�परे खा

मिहला

पु�ष

नाम

अंजना

माक�

शादी के समय उम्र

33

34

उम्र *

51

52

मूल दे श /क�� ी ऑफ ऑ�रिजन

गुयाना

गुयाना

धम�

ईसाई

ईसाई

िश�ा

उ� िव�ालय

उ� िव�ालय

अंग्रेजी भाषा की �मता

अंग्रेजी म� बात कर सकती ह�

अनुभवी

प्रवास से पूव� रोज़गार

बेरोज़गार

कोई जानकारी उपल� नहीं

रोज़गार *

मशीन चालक

बेरोज़गार

श्रेणी िजसके अंतग�त अप्रवासी

फॅिमली �ास : अंजना को माक� ने फॅिमली �ास : माक� को माता जी

अप्रवािसय �स्थित *

प्रायोिजत िकया (पित-प�ी का

ने प्रायोिजत िकया उसके िववाह से

प्रायोजन)

पूव�

नाग�रक

नाग�रक

शादी के साल *: 18
ब�े *:
बेटी: अबी (22 वष�)
बेटी: सुसन (20 वष�)
बेटी: िक्र�ीना (14 वष�)
बेटा: शॉन (12 वष�)
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*

प�रवार �ायालय के आवेदन के समय

पूव� प्रवािसय इितहास
अंजना और माक� की शादी अग� 1992 म� गुयाना म� �ई थी। यह दोनों की पहली शादी थी। माक� की माँ जो
कनाडा म� रहती थी उ�ोंने माक� को 1989 म� प्रायोिजत करके कनाडा बुलाया। माक� और अंजना को 1988
म� पहला ब�ा �आ था और 1992 म� दू सरा। 1992 म� शादी के बाद माक� ने अं जना को प्रायोिजत िकया और
कनाडा बुलाया। अंजना अपनी दोनों बेिटयों के साथ कनाडा आयी (4 वष� और 2.5 वष� )। कनाडा आने के
बाद उनके 2 और ब�े �ए 1996 म� बेटी और 1998 म� बेटा।

कनाडा म� बसना
दोनों ने एक बड़े शहर म� अपना घर खरीदा। माक� , जो उस समय बेरोज़गार था ख़राब क्रेिडट िह�� ी होने के
कारण अपने नाम से घर नहीं ले सका , इसिलए अंजना को होने नाम से घर लेना पड़ा। 13 साल तक उससे
घर की िक� भरनी पड़ी , 3 जगह पर काम करके घर का खच� उठाना पड़ा। माक� की नौकरी कभी �स्थर
नहीं रही और वह कभी भी अंजना की मदद नहीं करता था चाहे वह घर के खच� के िलए हो या िकसी और
प्रकार के खच� के िलए। अं जना को खच� पूरे करने के िलए दो�ों एव प�रजनों से उधार लेना पड़ता था तािक
वह अपना घर न खो दे । खराब तिबयत एव उ� र�चाप ( हाइपर ट� शन ), संिधशोथ ( आथ�राइिटस )और
काप�ल टनल िसंड�ोम जैसी हािनकारक बीमा�रया होने के बाद भी अंजना अपने आप को काम करने के िलए
खुद को समझाती रहती।
घरे लु िहंसा
उनके शादी के 18 वष� के दौरान माक� हमेशा ही अंजना और ब�ो को मौ�खक एव शारी�रक �प से
प्रतािड़त करता। माक� हमे शा ही अंजना को िनयंत्रण म� रखने की कोिशश करता, उसकी फ़ोन पर बात-चीत
सुनता , काम पर उसका पीछा करता और उसके ईमेल पढ़ता। जब अंजना सो रही होती माक� उसके बटवे
की तलाशी लेता उसके ब�क के खात� और उनमे पैसो का आयत िनया� त को दे खता। उनके �विहक जीवन के
दौरान कई बार पुिलस को बुलाया गया, अंजना और ब�ो ने 21 बार माक� �ारा िकये गए शर��रक शोषण की
िशकायत पुिलस को करी अथवा माक� ने 12 बार मौ�खक प्रताड़ना की िशकायत पुिलस म� की।
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कनाडा आने के कुछ समय बाद ही माक� ने अंजना पर हाथ उठाया और उसके सर पर चोट प�ं चाई। पुिलस
को बुलाया गया और माक� के �खलाफ िशकायत दज़� की गयी। अंजना अपनी बेिटयों के साथ मिहला आश्रय म�
रही। बाद म� माक� को दोषी ठहराया गया और प�रवी�ा पर छोड़ िदया गया।दोनों अलग-अलग रहते थे
लेिकन डे ढ़ साल बाद सुलह हो गई।

माक� ब�ो के साथ भी िहंसक �वहार करता। िदसंबर 2008 म� जब अंजना काम पर थी तब माक� ने गु�े म�
आकर होनी दू सरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया , जो उस समय 17 साल की थी। वह उसके पीछे पूरे घर म�
दौड़ा।, उसे मारा और उसके ऊपर बेलन फेक के मारा। वह माक� से बचने के िलए घर के बहार भागी पर
माक� ने उसका पीछा िकया , उससे कलाई से पकड़ा और उसपर घु सो से वार करने लगा। एक पडोसी ने यह
सब दे खकर इस घटना की जानकारी पुिलस को दी और माक� को पकड़कर पुिलस ने उसपर पर धारा
अनुशािसत की। माक� को िफर प�रवी�ा पर रखा गया। इस प�रवी�ा के समय के दौरान उसपर पड़ोस म�
एक और ब�े पर हाथ उठाने का आरोप लगा और उसे उसके िलए भी प�रवी�ा िमली।

िसत�र 2010 म� , अपनी बेटी के साथ �ई घटना के लगभग तीन साल बाद माक� को कई और अपराधों के
िलए मुकदमा दायर िकया गया जैसे की हमला करना , हिथयार के साथ हमला करना , हिथयार रखने के िलए
और अिन� काय� करने के िलए। माक� को कड़ी बे ल की शत� पे �रहा िकया गया। इस समय के दौरान दोनों
एक-दू सरे से 2 साल के िलए अलग रहे। माक� को हमला करने के िलए और बे ल की शत� को ना माने के िलए
दोषी पाया गया। उससे एक साल की कड़ी प�रवी�ा पर रखा गया िजसमे उससे अंजना और ब�ो से संपक�
करने की अनुमित नहीं थी। पर जब उसकी प�रवी�ा का समय ख़� �आ तब वह घर म� ज़बरद�ी घुस आया
और घर के बड़े कमरे , गेराज और बेसम�ट म� जबरन रहने लगा। अंजना को समझ नहीं आया की वह �ा
करे ।

आगे भी ऐसे हमले होते रहे , जैसे की माक� ने उनकी एक और बेटी पर हमला िकया िजसके िलए माक� पर
और आरोप दज़� िकये गए। माक� को घर छोड़ने का आदे श िदया गया और साथ ही साथ यह आदे श िदया गया
की वह अपनी सारी चीज़े केवल कड़ी िनगरानी म� ही वह से ले। उसने इस आदे श का पालन नहीं िकया और
घर म� घुस गया ( जब उनका बेटा वह था ) और घर से कई कीमती चीज़े ले गया। नवंबर 2014 म� माक� और
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उसके बेटे के बीच झड़प �ई ( जब बेटा 16 साल का था ) और माक� ने उसपर हमला िकया। अंजना को
इसके बारे 3 ह�े बाद पता चला जब उसके बेटे ने उससे इस बात की जानकारी दी।

घर म� रहते �ए माक� ने कभी भी घर को संभालने के िलए आिथ�क सहायता नहीं की। नगर िनगम का कर 3
साल से बकाया था और अंजना को $10,000 का बकाया िबल आया। िजसके िलए ब�ो को अपने दादी से
अंजना को उधर दे ने का आग्रह करना पड़ा �ूँिक अंजना खुद से यह खच� नहीं कर सकती थी। माक� ने उस
पैसा का आधा भाग दे ने का वादा िकया था पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं िकया। उसके ऊपर माक� ने
अंजना को आिथ�क �प से तंग करने की कोिशश की , सरकार �ारा जो पैसा अंजना की मदद के िलए भेजा
जाता था उससे उसने अपने नाम पर कवने का प्रयास िकया। इतने मानिसक तनाव और िहं सा से अंजना की
तिबयत िबगड़ने लगी और उससे घबराहट के दौरे पड़ने लगे।

संक�
माक� से अपे�ा है की वह ब�ों के िलए आिथ�क मदद दे गा पर वह अपनी आिथ�क स्थित �� �प से नहीं
बताता (जैसे की एक िवंटेज गाडी) जो उसने अपने काले धं धो से जमा की है । उनके अलग होनी की ितिथ पर
अभी भी िववाद जारी है। उनका घर बेच के अंजना को उसका िह�ा और ब�ों की सहायता के िलए कुछ
रािश दी गयी है ( 2010 से 2015 तक अलग होना )। माक� को उसका भी िह�ा िमला। माक� को �� आदे श
है �ायालय का की वह अंजना से िबना वकील के बात न करे । माक� से अपे�ा है की वह अपने सबसे छोटे
बचे के िलए आिथ�क सहायता प्रदान करे गा अपनी �ूनतम वेतन के आधार पर। माक� और अंजना का तलाक
2016 म� प�रद �आ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 11: शोवा और अन�
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

शोवा

अन�

शादी के समय उम्र

23

25

उम्र *

38

40

उ�म दे श

भारत

भारत

धम�

िहंदू

जैन

िश�ा

अ�ग्र�जूइट

अ�ग्र�जूइट

अंग्रेजी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार प्रवास से पहले

इ�ीरीअर िडज़ाइनर

भारत म� एक आयात, िनया� त
�वसाय का मािलक

रोज़गार *

�रटे ल जॉब

एक �वसाय का मािलक

आव्रजन श्रेणी

टे �रे री वक� परिमट (2007) ।

टे �रे री वक� परिमट (2007) ।

2009 म� �ाट� -अप वीज़ा प्रोग्रैम

2009 म� �ाट� -अप वीज़ा प्रोग्रैम

के अंतग�त पीआर।

के अंतग�त पीआर।

पम�न� रे िज़ड�

पम�न� रे िज़ड�

आव्रजन �स्थित
शादी के वष� की सं�ा *: 15
ब�े *:

बेटा: आिद� (13 वष�, भारतीय नाग�रक)
बेटा: अजु�न (7 वष�, कनाडा का नाग�रक)

*

फैमली कोट� (प�रवार �ायालय ) के आवेदन के समय
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पूव� आव्रजन इितहास
भारत म�, शोवा ने एक इं टी�रयर िडजाइनर के साथ-साथ एक बड़े अंतररा��ीय हवाई अ�े पर प�रचा�रका
(हो�स) के �प म� काम िकया। अनंत भारत म� एक आयात / िनया� त �वसाय के मािलक थे और कनाडा म�
आप्रवासन करने पर इस �वसाय का िव�ार िकया। शोवा भारत और कनाडा दोनों म� �ापार और िबक्री
और िवपणन (माक�िटं ग) म� शािमल थी, । शोवा और अनंत शादी के बाद अनंत के बड़े प�रवार (16 लोगों से
बना) म� रहते थे। उनकी शादी की दो शत� थीं िक शोवा मां स, �ाज और लहसुन खाना छोड़ द� गी (�ोंिक यह
उनके धम� म� अनुमित नहीं थी) और वह अपने प�रवार से सभी संबंध तोड़ ल� गी। अनंत जैन धम� के क�र
अनुयायी थे। अनंत की मा�ताओं के समथ�न म�, शोवा ने शादी करने पर मां स खाना छोड़ िदया लेिकन अनं त
हमेशा इस बात पर अिव�ास करता था िक वह प्रितबं ध का पालन करती है ।
शोवा और अनंत का िववाह शु� से ही अ�स्थर था �ोंिक वह जैन नहीं थी और �ोंिक वह एक समुदाय से
आई थी जहाँ मांस, �ाज और लहसुन खाने की अनुमित थी। उनकी शादी के एक साल बाद अनंत ने शोवा के
साथ मारपीट की। इसके बाद, वह और उसका प�रवार चाहता था िक िववाह टू ट जाए, तािक वह जैन समुदाय
के भीतर शादी कर सके। उसे कहा गया िक वह वैवािहक घर छोड़कर अपने माता-िपता के घर लौट जाए।
प�रवारों के बीच चचा� के बाद उ�ोंने सुलह की। हालाँ िक, शारी�रक, भावना�क, मौ�खक और यौन शोषण
जारी रहा।
इसके कुछ समय बाद, शोवा ने पाया िक वह गभ�वती थी। गभा� वस्था के दौरान उसे दो बार अ�ताल म� भत�
कराया गया था। एक बार, अनंत ने उसे लात मारी और उसे एक ठं डे माब� ल (सं गमरमर) के फश� पर सोने के
िलए मजबूर िकया। दू सरी बार, अनंत ने उसे बाथटब म� धकेल िदया �ोंिक वह गु�ा था िक उसने इसे साफ
नहीं िकया था और उसे पेट म� चोट लगी थी।
अनंत के चचेरे भाई ने उसे अ�ताल प�ं चाया जहां वह भ्रूण की िनगरानी के िलए इ�े ��व केयर यूिनट
(आईसीयू) म� पांच िदनों तक रही। शोवा ने अपने डॉ�र को घटना के बारे म� बताया और अनंत को अ�ताल
से दू र रहने के िलए कहा गया। जब शोवा के प�रवार ने अनंत को उसके �वहार के बारे म� पूछा, तो वह
उनके प्रित अपमानजनक था।
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शोवा ने 2002 म� अपने ब�े को ज� िदया। अ�ताल �ारा सुर�ा के इं तजाम िकए गए थे, �ोंिक ऐसी
आशंका थी िक अनंत ब�े का अपहरण कर लेगा। इस धमकी से कोई फायदा नहीं �आ और शोवा ने अपने
बेटे के शु�आती वष� म� अमरीका म� यात्रा की, अनंत को अपना �वसाय बनाने म� मदद की। पां च साल बाद,
शोवा और अनंत 2007 म� एक टे �रे री वक� वीजा के तहत कनाडा म� आ गए और िदसंबर 2009 म� उ��
�ाट� अप वीजा के तहत पम�न� रे िजड� सी प्रदान की गई। उ�ोंने तुरंत अपने भारतीय आयात / िनया� त
कारोबार का िव�ार िकया। शोवा ने से� और माक�िटं ग म� काम िकया।
कनाडा म� बसना
शोवा ने पा�रवा�रक �वसाय की स्थापना का समथ�न करते �ए एक बड़े घर सुधार �रटे लर के िलए काम
करना शु� कर िदया था, अभी तक पा�रवा�रक �वसाय एक �स्थर आय / लाभ प्रदान नहीं कर रहा था। वह
घर के कामों और अपने बेटे की दे खभाल करने के िलए भी िज़�ेदार थी। उनके पास एक कार थी और कभीकभी शोवा को आधे घं टे, दे र रात और ठं ड म� घर चलना पड़ता था, जब अनंत अपने घर लाना भू ल जाता था।
उसका भारत म� उसके प�रवार से ब�त कम संपक� था, �ोंिक अनंत ने अपने प�रवार के साथ उसका संपक�
सीिमत कर िदया था। उसका कोई दो� भी नहीं था �ोंिक अनंत उसके िनयंित्रत �वहार से उ�� डराता था।
कनाडा आने के एक साल बाद, शोवा ने अपने दू सरे बेटे को ज� िदया। ज� मु��ल था, और ब�ा सीसे�न �ारा िदया गया था। अनंत ने उसकी या ब�े की परवाह नहीं की।
अनंत का सारा �ान अपने �वसाय पर था और दं पित ने 2009 म� इसके िव�ार के िलए जमीन लीज पर ली
थी। अपनी नौकरी से शोवा का सारा पैसा पा�रवा�रक �वसाय म� खच� हो गया था। अगले वष�, उ�ोंने अपना
वैवािहक घर खरीदा।
घरे लु िहंसा
अनंत उनकी शादी की शु�आत से ही अपमानजनक थे । उ�ोंने उस पर अफेयर रखने का भी आरोप
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लगाया। शोवा ने दु ��वहार के बारे म� कभी नहीं कहा, �ोंिक अनंत समुदाय म� अ�ी तरह से स�ािनत थे
और वह अपनी छिव की र�ा करना चाहती थी। �स्थित तब और खराब हो गई जब शोवा को 2012 म�
पूण�कािलक मैनजर के �प म� प्रमोट िकया गया। अनंत के साथ िवचार-िवमश� के बाद, वह नई िज�ेदा�रयों
को �ीकार करने के िलए सहमत �ई। इस दौरान, अनंत और भी िनयंित्रत हो गए। वह उसे फ़ोन कॉल
करता और िदन म� कई बार उसके काम पर जाता, उसके काम म� ह��ेप करता और उसके सहकिम� यों को
असहज करता। अनंत ने शोवा के ब�क खाते का पूरा िनयंत्रण ले िलया, खच�, िनवेश और क्रेिडट काड� की
िनगरानी की। अनंत के �वहार, उसकी िदनचया� (काम और घरे लू दोनों), और ब�ों की दे खभाल के कारण,
शोवा को तनाव का सामना (�� े स अटै क) करना पड़ा और उसे टे �रे री पैरलाइिसस् के साथ अ�ताल म� भत�
कराया गया।
शोवा और अनंत ने अपना पहला घर बेच िदया और 2013 म� एक नया घर खरीदा और ब�ों ने एक नया
�ूल शु� िकया। इस कदम के तुरंत बाद, अनंत ने अपने बड़े बेटे को बुरी तरह पीटा, िजससे उसके चेहरे
पर िनशान पड़ गए। कुछ िदनों बाद, उनके छोटे बेटे ने �ूल को बताया िक �ा �आ था। �ूल ने शोवा को
बुलाया और उसे बताया िक उसके ब�ों की सुर�ा करना उसकी िज़�े दारी है । घर म� सी ए एस आने के
बाद, अनंत ने लड़कों के शारी�रक शोषण को रोक िदया, लेिकन मौ�खक �प से उ�� चोट प�ं चाना जारी
रखा। सीएएस �ारा िसफा�रश के अनुसार लड़कों को काउं सिलं ग का समथ�न िकया गया था।
2014 म� अनंत ने शोवा पर इतनी बुरी तरह से हमला िकया िक वह 2 िदनों तक काम से दू र रही और उसे
चलने म� सम�ा �ई। लड़ाई शु� हो गई �ोंिक वह चाहता था िक वह एक कम-कट वाली नेकलाइन वाली
ड� े स पहने, जो एक �वसाियक काय�क्रम के िलए उसकी छाती को उजागर करे । जब शोवा ने िवरोध िकया,
तो उसने उसे मारा और उसे अलमा�रयों म� फ�क िदया। उसने शोवा के कपड़े फाड़ िदए, जब तक िक वह वह
पहनने को तैयार नहीं �ई जो वह चाहता था। वह शारी�रक �प से आहत थी लेिकन डॉ�र के पास नहीं गई
और दो िदन की छु �ी के बाद वापस काम पर चली गई। उसने अपने सहकिम�यों से अपना दद� िछपाने की
कोिशश की, लेिकन जब वह सफलतापूव�क ऐसा करने म� असमथ� थी, तो एक सहकम� ने कंपनी के ह्यूमन
रे सोस� ऑिफ़स (मानव संसाधन काया�लय) को संिद� िहं सा की सूचना दी। शोवा को सहायता और परामश�
के िलए एक हे�लाइन पर कॉल करने की सलाह दी गई। नवंबर 2014 म�, अनंत ने एक कोप�रे शन (िनगम)
शु� िकया और द�ावेजों पर उसकी सहमित या �ान के िबना शोवा के नाम पर ह�ा�र िकए। अगले कुछ
वष� म�, उ�ोंने िव�ीय लाभ के िलए धोखाधड़ी जारी रखा।
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फरवरी 2015 म�, उ�ोंने िहं सक �प से झगड़ा िकया और अनंत ने शोवा को घर से बाहर िनकाल िदया।
अनंत ने उससे कहा िक अगर वह कभी लौटती है , तो वह उसे मार दे गा। वह िहल गई, काम पर गई और पूरे
िदन ब�ों की सुर�ा को लेकर अनंत को फोन िकया। अनंत ने उसके फोन कॉल को नजरअंदाज कर िदया।
उसे एक दो� के साथ कुछ समय के िलए रहने की जगह िमली �ोंिक उसे नहीं लगा िक घर वापस जाना
सुरि�त है। अगले कुछ ह�ों म� अनंत ने उसे घर वापस लाने की कोिशश की। अप्रैल 2015 म� उ�ोंने
ओवरडोज से खुद को मारने की धमकी दी और इसके िलए शोवा को दोषी ठहराया। वह उस शाम अपने
ब�ों से िमलने गई और उस दौरान अनंत ने उस पर खुद को मजबूर िकया, चाकू िनकाला और दोनों को जान
से मारने की धमकी दी। आतंिकत, शोवा ने 911 पर कॉल िकया। पुिलस प�ं च गई और अनंत को अ�ताल
ले जाया गया, हालांिक, आरोप नहीं लगाए गए थे। �ोंिक इस घटना के सा�ी बनने के बाद ब�े डर गए थे,
शोवा उ�� एक रात के िलए अपने घर ले गई। अगले िदन, अनंत अ�ताल से �रहा हो गया और उसने अपने
ब�ों को �ूल से उठाया। लड़के गु� �प से अपनी माँ के पास प�ँ चने लगे।
उनके अलग होने के दौरान, अनंत ने अपने सं यु� ब�क खाते को समा� कर िदया और शोवा को कुछ नहीं
िमला। वैवािहक घर म� शोवा के िबना असंगित थी, और बड़ा लड़का, जो उस समय बारह था, अ�र अपने
छोटे भाई के िलए सरोगेट माता-िपता के �प म� काम करता था; यहां तक िक आव�कतानुसार दवा भी दी।
शोवा और अनंत ने पेर�िटं ग �वस्था पर बातचीत की। अिनवाय� �प से, शोवा, अलग रे हकर, वैवािहक घर
जाती, लड़कों को जगाती और उनके िदन की तैयारी करती । शोवा उनके �ूल की ज़�रतों को �व�स्थत
करने, लंच तैयार करने, कपड़े धोने, घर को साफ़ करने और िफर उ�� �ूल छोड़ने की �वस्था करती ।
कुछ शाम� वह यात्रा करती थीं, लेिकन वह कभी भी लड़कों को अपने घर पर नहीं दे ख सकती थीं और न ही
उ�� वीके� (स�ाहांत) के िलए बुला सकती थीं।
संक�
अनंत ने अपने ब�ों को छोड़ने के िलए शोवा को दोषी ठहराया। शोवा ने एक वकील से मदद मां गी और
ब�ों की जॉइ� क�डी के िलए कहा, िजसम� चाइ� और समथ� �ाउज़ल सपोट� शािमल ह� । शोवा ने यह
भी अनुरोध िकया िक ऑिफ़स ओफ़ द िच�रे � लौयर (ब�ों के वकील का काया� लय) �तंत्र �प से ब�ों
की वकालत करने के िलए शािमल हो। यह अनुरोध मं जूर कर िलया गया। 2016 म� अदालत ने दोनों प�ों को
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िपता के साथ ब�ों के प्राथिमक िनवास और जॉइ� क�डी दी। एक फ़ाइने�न्शअल से�े�े� (िव�ीय
िनपटान) के मा�म से संपि� के मु�ों को हल िकया गया था। वत�मान म� अनंत और शोवा दोनों नए साथी के
साथ शािमल ह� ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 12: बीना और उदीप
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

बीना

उदीप

शादी के समय उम्र

23

सूचना उपल� नहीं

उम्र *

55

सूचना उपल� नहीं

उ�म दे श

भारत

भारत

धम�

ईसाई

िहं दू

िश�ा

निस�ग की िडग्री

अ�ग्र�जूइट

अंग्रेजी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार प्रवास से पहले

नस�

सूचना उपल� नहीं

रोज़गार *

अंितम सं�ार घर म� काम

सूचना उपल� नहीं

िकया
आव्रजन श्रेणी

बीना िविज़टर वीजा पर प�ं चे

वह कभी भी कनाडा नहीं आया

और कनाडा से रे �ूजी की
�स्थित के िलए आवेदन िकया।
आव्रजन �स्थित

ह्यूमैिनटे रीअन और क�ै शनेट सूचना उपल� नहीं
ग्राउ�् ज़
(मानवता और अनुकंपा के
आधार पर आप्रवास के िलए
आवेदन िकया।)

शादी के वष� की सं�ा *: 29 (1986-2015, वे 2010 म� अलग हो गए)।
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ब�े *: बेटा: िवजय (मई 1987 को ज� - 2009 म� मोटरसाइिकल दु घ�टना के कारण िवकलां गता)
बेटा: राजू (15 वष�; एडीएचडी; �� े स िडसॉड� र) और वीिडयो गेम की लत है ।

*

फैमली कोट� (प�रवार �ायालय) के आवेदन के समय

पूव� आव्रजन इितहास
बीना और उदीप ने एक अंतर-धम� लव मै�रज की थी िजसे उनके प�रवारों म� से िकसी ने भी �ीकार नहीं
िकया था। शादी पर, उसके प�रवार ने उसके साथ सभी संबंधों को तोड़ िदया। बीना तेरह साल (1997 से
2010) तक उदीप के साथ बहरीन म� रहीं। उसका बड़ा बेटा बहरीन, प�रवार के साथ नहीं गया और भारत म�
ही रहा, उसका छोटा बेटा बहरीन म� पैदा �आ था। बीना को वैवािहक बला�ार का सामना करना पड़ा।
इसके अलावा, उसका पूव� पित अपने सबसे छोटे ब�े राजू को मारता था और मौ�खक �प से उसके साथ
दु ��वहार करता था। बीना ने भारत म� पुिलस को दु ��वहार की �रपोट� नहीं दी �ोंिक उसके पित ने उसे
मारने की धमकी दी थी यिद उसने इसकी सूचना दी। उसने वक� वीजा पर बहरीन म� रहने के दौरान पुिलस
को दु ��वहार की �रपोट� नहीं दी, �ोंिक उसे िचंता थी िक उसका वीजा र� कर िदया जाएगा, और वे सभी
भारत भेज िदए जाएं गे। बीना ने भारत म� रहते �ए पुिलस को एक कॉल िकया और इसके प�रणाम��प
िपटाई �ई।
कनाडा म� बसना
दु �पयोग के वष� के पीिड़त होने के बाद बीना 25 िसतंबर, 2010 को बहरीन से बेटे राजू के साथ िविजटर
वीजा पर कनाडा चली गई, तब वह नौ साल का था। उसका बड़ा बेटा भारत म� ही रहा। बीना का कनाडा म�
कोई प�रवार या दो� नहीं था। आने के एक महीने बाद, उसने अपने और राजू के िलए रे �ूजी की �स्थित के
िलए आवेदन िकया। दो साल बाद, उसके शरणाथ� के दावे को खा�रज कर िदया गया �ोंिक उसके पास
घरे लू िहंसा का कोई सबूत नहीं था। इसके अित�र�, यह त� िक वह मूल �प से भारत से आई थी, जो िक
कनैडीअन इमग्रेशन ऐ� रे �ूजी बोड� (कनाडाई आप्रवासन और शरणाथ� बोड� ) �ारा बनाई गई सुरि�त दे श
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सूची म� थी, उसके �खलाफ काम िकया। उसने इस फैसले को अपील करने की कोिशश की िजसे फ़ेडे रल
कोट� ने अ�ीकार कर िदया था। बीना ने डे ढ़ साल बाद ह्यूमैिनटे रीअन और क�ैशनेट ग्राउ�् ज़
(एचएं डसी) के आधार पर स्थायी िनवास के िलए आवेदन िकया, िजससे अदालतों को असामा�, और
किठनाइयों की �स्थितयों पर िवचार करने के िलए कहा गया, जो िक भारत लौटने के बाद बीना के साथ होने
वाली थीं। इस आवेदन को भी खा�रज कर िदया गया। इससे पहले उसे वक� परिमट िमला था और वह कनाडा
म� काम कर सकती थी। उसने 2015 म� एक दू सरा एच एं ड सी आवेदन िकया िजसे भी अ�ीकार कर िदया
गया �ोंिक उसने कनाडा म� रहने वाले पांच वष� म� फ़ुल टाइम रोजगार प्रा� नहीं िकया था। बीना और राजू
दोनों के िलए िडपोट� शन ओड� र (िनवा� सन आदे श) जारी िकया गया था, जो उसने अपील की थी। अपील सुनने
तक िडपोट� शन ओड� र रोक िदया गया था। राजू िनवा� िसत होने की संभावना से घबरा गया और उसने बीना से
कहा िक अगर ऐसा होता है तो वह उससे दू र भाग जाएगा ।
घरे लु िहंसा
कनाडा म� रहने के दौरान बीना को अपने पित के हाथों घरे लू िहं सा का सामना नहीं करना पड़ा, लेिकन
डीपोट� शन के डर और भारत और बहरीन म� उनके साथ �ए दु ��वहार से जारी आघात से उ�� लगातार तनाव
का सामना करना पड़ा। उदीप ने अपनी मां (जो भारत म� रहती है ) को बताया था िक वह बीना के लौटने का
इं तजार कर रहा है और अगर उसने वापसी नहीं की तो उसके �खलाफ धमकी दी। अगर उसे िडपोट� िकया
गया और भारत लौटने के िलए मजबूर िकया गया, बीना इसके डर म� रहती थी। बीना ने कई बार आ�ह�ा
का प्रयास िकया, जो उसके पूव� पित के हाथों �ए शोषण की यादों से प्रे�रत है ।
बीना को अपने बेटे के हाथों शारी�रक िहं सा का भी सामना करना पड़ा। उसके बेटे ने िपछले दु ��वहार के
प्रभावों से िनपटने के साथ-साथ डीपोट� शन से भयभीत होकर �ूल म� परे शानी शु � कर दी।
उनके एडीएचडी, �� े स िडसॉड� र और गेिमंग की लत ने बीना के िलए उ�� संभालना मु��ल बना िदया है ।
जुलाई 2015 म� बीना ने अपने एच एं ड सी ए��केशन को मंजूरी िमलने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के
िलए बस चालक के �प म� काम करना शु� िकया।
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उसने समाज म� भी �े �ा (वाल�ीर) से काम िकया। वह एक �े त्र म� रहती थी, लेिकन बस चालक के �प म�
दू सरे �ेत्र म� नौकरी करती थी। यह िवभाजन िश� का काम था िजसम� सत्रह घंटे की िश� शािमल थी। काम
के घंटों के दौरान, उसका बेटा अकेला था, और उसकी गेिमंग की लत खराब हो गई। उसने गे म खेलने के
िलए बीना के क्रेिडट काड� चुराने शु� कर िदए। जब बीना उससे पूछती, तो वह गाली-गलौज करता और उसे
जान से मारने की धमकी दे ता। अप्रैल 2016 म�, राजू ने बीना पर हमला िकया। उसने ध�ा दे कर उसे िगरा
िदया। बीना ने 911 पर कॉल िकया। राजू को आरोिपत िकया गया और जमानत पर �रहा कर िदया गया। उसे
क�ू� की �स्थित म� घर भेज िदया गया और िच��� एड सोसाइटी शािमल हो गई।
मई 2016 म� उसने अपनी जमानत की शत� का उ�ं घन िकया और घर नहीं लौटा। उसके गायब होने के बाद
बीना ने पुिलस को फोन िकया। वह चार िदनों के बाद पाया गया और अदालत म� ले जाया गया जमानत शत�
के उ�ंघन का आरोप लगाया गया। बीना ज़मानत दे ने के िलए अदालत म� पेश नहीं �ई और इस वजह से सी
ए एस ने राजू की िज़�ेदारी ली। बीना को एक पुिलस अिधकारी ने सलाह दी थी िक सीएएस को ब�े की
दे खभाल के िलए प्राथिमक िज�ेदारी लेने की अनुमित दी जाए तािक वे उसके िलए उिचत समथ�न पा सक�।
इसके प�रणाम��प राजू को सीएएस दे खभाल म� रखा गया और एक फॉ�र होम भेजा गया। इस दौरान
राजू (अब 16 वष�) ने अपने वकील से कहा िक वह अपनी माँ की दे खभाल म� नहीं लौटना चाहता है और
क्राउन वाड� बनना चाहता है । बीना राजू की इ�ाओं को �ीकार करती है , और वह अ�ू बर 2017 म� क्राउन
वाड� बन गया । बीना को ब�े की इ�ा के अनुसार िमलने का अिधकार िमला।
बीना ने कनाडा म� कई सं साधनों का उपयोग िकया है । सबसे पहले, उसने अपने इमग्रैशन और रे �ूजी दावों
की मदद करने के िलए एक नौन प्रोिफ़ट िलगल ��िनक का उपयोग िकया। इसके अलावा, उसने कनाडा
आने से पहले अपने साथ �ए दु ��वहार की प्रिक्रया म� मदद करने के िलए क�ूिनटी काउं सलर प्रा� िकया।
उसने अंग्रेजी को दू सरी भाषा (ईएसएल) क�ाओं के �प म� भी िलया है और अपने बेटे के साथ संबंध सु धारने
म� उसकी मदद करने के िलए पेर�ींग की क�ाएं ली ह� ।
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संक�
अ�ू बर 2017 म�, राजू क्राउन वाड� बन गया और सी ए एस ने अपने इमग्रैशन (आव्रजन) आवेदन को आगे
बढ़ाने के िलए एक आव्रजन वकील को काम पर रखा। उस समय से, उसने अपनी माँ के साथ संबंध बनाने म�
कोई िदलच�ी नहीं िदखाई। इसके बाद बीना ने िदसंबर 2017 म� अपना अलग एचएं डसी आवेदन दायर
िकया। इस आवेदन पर िवचार नहीं िकया गया और कनाडा बॉड� र सिव�स एज�सी ने बीना को 21 जनवरी,
2018 को भारत भेज िदया।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 13: ए�म और दाऊद
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

ए�म

दाऊद

शादी के समय उम्र

20

41

उम्र

35

56

उ�म दे श

सूचना उपल� नहीं

सूचना उपल� नहीं

धम�

मुसलमान

मुसलमान

िश�ा

हाई �ूल (जम�नी)

बैचलर औफ इं जीिनय�रं ग

अंग्रेजी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार प्रवास से पहले

बेरोज़गार

म� पूव� दे श

रोज़गार *

बेरोज़गार

कम�चारी

आव्रजन श्रेणी

फैिमली �ास: दाऊद ने
�ाउज़ल �ॉ�रिशप प्रोग्राम के �ू ड� वीजा (1980 म�)।
तहत ए�म को प्रायोिजत
िकया। (1995)

आव्रजन �स्थित

िसिटज़न

िसिटज़न

शादी के वष� की सं�ा *: 13
ब�े *:
बेटा: फा�क (11 वष�)
बेटी: गुलशन (8 वष�)

*

फैमली कोट� (प�रवार �ायालय ) के आवेदन के समय
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पूव� आव्रजन इितहास
दाऊद पहले से ही पंद्रह साल से कनाडा म� रह रहा था, अपनी शादी से पहले एक इं जीिनयर के �प म� काम
कर रहा था। वह एक श��शाली और प्रभावशाली प�रवार से है जो अपने दे श की सरकारी गु� सेवा से जुड़ा
था। दाऊद ने शादी करने के एक साल बाद 1995 म� कनाडा म� रहने के िलए ए�म को प्रायोिजत िकया।
ए�म और उसके पित के बीच एक मह�पूण� अंतर है ; वह उससे बीस साल छोटी है । ए�म ने कहा िक वह
एक छोटी मिहला से शादी करना चाहता था तािक वह अपनी प�ी को हावी हो सके और उसे िनयंित्रत कर
कर सके।
कनाडा म� बसना
कनाडा प�ंचने पर, ए�म अपनी दं त िचिक�ा िश�ा को पूरा करने के िलए �ूल लौटना चाहती थी ।
दाऊद ने ऐसा करने के िलए उसका समथ�न नहीं िकया । दाऊद ने उसे बताया िक वह चाहता था िक वह घर
की दे खभाल करे और अपना प�रवार शु� करे । वह ब�ों की दे खभाल करने, �ूल म� ब�ों की मदद करने,
अ� गितिविधयों और �ा� दे खभाल के िलए िज�े दार थीं। ए�म की एक बहन कनाडा म� रहती है,
लेिकन उसका बाकी प�रवार अपने दे श म� ही रहा।
घरे लु िहंसा
शादी के तुरंत बाद, ए�म ने महसूस िकया िक दाऊद का एक कनाडाई मिहला के साथ लं बे समय तक
रोमांिटक संबंध रहा है । वा�व म�, दाऊद ने मिहला को ए�म और दाऊद के हनीमून पर एक फोटो और
वीिडयोग्राफर के �प म� लाया। यह �र�ा उनकी शादी के दौरान भी जारी रहा और मिहला के पास वष� म�
सभी तीन वैवािहक घरों की चाबी थी। वह ए�म और दाऊद के पहले मैिट� मोिनयल घर की उनके साथ,
मािलक भी थी। ए�म को इस �वस्था के साथ रहना पड़ा। वह घर म� अलग-थलग पड़ गई और उसके पित
ने उसके समाजीकरण को िनयंित्रत कर िदया। उसके पास घर की चाबी नहीं थी और वह जब चाहे तब आ-जा
नहीं सकती थी।
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अपनी शादी की शु�आत से, उसे दाऊद के हाथों मह�पूण� दु ��वहार का सामना करना पड़ा। दाऊद भारी,
गाली और िच�ाता था, उसे पीटता था और उसे इधर-उधर फ�क दे ता था। वह उसे मारने की धमकी दे ता था
और कहता था िक ‘जेल जाने पर हर िमनट की कीमत होगी अगर वह उसे मार डाले ’। वह ब�ों को अपनी
मां को यह बताने के िलए कहता था िक वे उससे नफरत करते ह� । ब�ों ने जारी िहं सा को दे खा और वे अ�र
अपने िपता से �कने की िवनती करते थे। ए�म ने पुिलस से सं पक� करने के बारे म� सोचा, लेिकन उसने ऐसा
नहीं िकया �ोंिक उसके पित ने उसे बताया िक वह ब�ों को दे श से बाहर भेज दे गा, और वह उ�� िफर
कभी नहीं दे ख पाएगी। चूंिक दाऊद ब�ों के पासपोट� रखता था, उ� पदों पर प�रवार रखता था और दाऊद
खुद एयरलाइन उ�ोग म� काम करता था, इसिलए यह खतरा ब�त वा�िवक था।
दाऊद लगातार ब�ों से पूछताछ करता और उनसे पू छता िक ए�म ने िदन के दौरान �ा िकया और
िकससे बात की। ब�े अपनी मां के बारे म� यह जानकारी दे ने को तैयार नहीं थे। सजा के �प म�, दाऊद
हमेशा ब�ों के �खलौने और खेल लेता था। वह क्रोिधत हो जाता और ब�ों पर िच�ाता। खेल और �ूल
दोनों म� अपनी उ�ीदों को पूरा नहीं करने के िलए, दाऊद उनके साथ ब�त आक्रामक था। उनके �वहार म�
बदलाव आता रहा �ोंिक कभी-कभी वह उ�� उपहार दे ते थे। इस असंगित के प�रणाम��प, ब�े उससे
डरते थे।
ए�म ने अपने प�रवार के डॉ�र के साथ दु ��वहार का खुलासा िकया और उसने ल�णों के िलए उसका
इलाज करना शु� कर िदया। वष� से दवा की मदद से उसके मानिसक �ा� का �ान रखा गया है । ए�म
ने कहा िक जैसे-जैसे समय बीतता गया, वह समझदार, मजबूत, और दु ��वहार को कम सहन करने लगी।
दु भा�� से, उसके पित ने उसे बदा�� करने के िलए नकारा�क प्रितिक्रया दी और दु �पयोग केवल बढ़ा।
ब�ों को िनद� श िदया गया था िक वे ए�म को माँ ’न कह� । वह अपने घर म� एक नौकर की तरह पेश आती
है। ए�म के पास अपना कोई पैसा नहीं था और दाऊद ने उसे कोई आिथ�क सहायता नहीं दी।
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जब ब�े �ूल म� थे तब ए�म ने एक �रयल ए�े ट सहायक के �प म� अंशकािलक काम करना शु�
िकया। उसने पहले अपना �रअल ए�े ट लाइसे� प्रा� िकया था, लेिकन दाऊद ने उसे �र�ु नहीं करने िदया।
वह नहीं चाहता था िक वह काम करे । दाऊद ने जो�खम भरे िव�ीय िनण�यों और िव�ीय धोखाधड़ी से $
600,000 का मह�पूण� कज़� बनाया था, िजसम� ए�म के नाम पर छ�ीस क्रेिडट काड� के िलए आवेदन
करना शािमल था। अपनी शादी के दौरान दाऊद ने ए�म के साथ एक समझौते के साथ संपक� िकया था
िजसम� कहा गया था िक उसके पास ब�ों की क�डी होगी और अगर वह अलग होना चाहते ह� तो वह उसे
एक िनि�त रािश का भुगतान करे गी ।
माच� 2008 म�, ए�म का प�रवार एक अ� प�रवार के साथ एक स�ाह के क्रूज पर चला गया। दाऊद ने
यात्रा पर शराब पी और पहले से ही िवघटनकारी होने के िलए जहाज के कम�चा�रयों �ारा संपक� िकया गया
था।
एक रात एक तक� के बाद, ए�म डर गयी और अपने दो�ों के केिबन म� िछप गयी । दाऊद ने उसे पाया
और अपने दो�ों के सामने उसे मु�ा मारा। उसने कहा िक वह उसे मारने और जहाज को पानी म� फ�कने
जा रहा है। ए�म के केिबन म� लड़ाई जारी रही, जहां उ�ोंने उसे मारना जारी रखा और उसके कपड़े फाड़
िदए। ए�म जहाज के सुर�ा अिधकारी को बताने म� कामयाब रही और उ�ोंने यात्रा के शेष समय के िलए
एक कमरा सुरि�त कर िलया। क्रूज के बाकी तीन िदनों तक दाऊद ब�ों के साथ रहा और इस दौरान
उनकी मां के �खलाफ उनको भड़काने की कोिशश की।
क्रूज से वापस आने पर, एलाम उसी शहर म� अपनी बहन के साथ रहने के िलए गयी, लेिकन दाऊद के काम
पर जाने, साफ-सफाई करने और ब�ों की दे खभाल करने के िलए वैवािहक घर वापस चला गयी । अपनी
बहन के समथ�न से उसने पुिलस से संपक� िकया, लेिकन उस समय उसने एक बयान दे ने से मना कर िदया।
दो महीने बाद वह वापस वै वािहक घर म� चली गई लेिकन उसे बेसमे� म� वापस भेज िदया गया।
घर वापस आने के कुछ ह�े बाद, दाऊद ने ए�म को एक टू टी �ई बीयर की बोतल उसके गले म� डालने
की धमकी दी, और मांग की िक वह काम करना बंद कर दे । ए�म सहमत हो गयी ।एक ह�े बाद, एक
और तक� था जहां ए�म ने दाऊद से ब�ों के बारे म� सवाल पूछा और ए�म की चीजों के खोज के बारे म�
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पूछा । दाऊद ने उसे एक कैमकॉड� र के साथ �रकॉड� करके ताना मारना शु� कर िदया (जैसा िक उसने
कभी-कभी िकया था)। ए�म ने कैमकॉड� र को हिथयाने की कोिशश की, लेिकन दाऊद ने उसे फश� पर
धकेल िदया, जहां वह िगर गयी, उसके िसर पर चोट लगी, उसकी कोहनी पर चोट लगी और उसकी गद� न पर
चोट लगी। उसने दाऊद से कहा िक वह अब िहं सा के साथ नहीं रहे गी। उसने पुिलस को बु लाया और उ�ोंने
उसे एक सुरि�त स्थान पर जाने के िलए कहा। अफसरों ने दाऊद को �� रखा, जबिक ए�म ने सामान
पैक िकया।
वह ब�ों के साथ एक आश्रय म� चली गई। कोई आरोप नहीं लगाया गया और दाऊद ने पुिलस को समझाने
की कोिशश की िक ए�म ने उस पर हमला िकया। िच��न एड सोसाइटी को बु लाया गया था, और ब�ों को
िहंसा के संबंध म� आश्रय म� काउं सिलं ग प्रा� �आ। ए�म ने अपने पित के �खलाफ �र�र ऐिनङ ओड� र
मांगा, िजसे सोलह महीने तक लागू रखा गया। उसने खुद को और अपने ब�ों को सुरि�त रखने और प�रवार
के िलए संघष� को कम करने के िलए िव�ास करते �ए �र�र ऐिनङ ओड� र को समा� कर िदया।
संक�
�र�र ऐिनङ ओड� र के समा� होने के बाद, अदालत के ह��ेप के साथ, ए�म और उसके पित, एक
िविसटे शन (मुलाक़ात) के िलए सहमत �ए। एक साल बाद, दाऊद और ब�ों के साथ एक घटना �ई और
उ�ोंने उसे छह (6) महीने तक नहीं दे खा। िच��न एड सोसाइटी शािमल �ई । ए�म की इ�ा एक नया
जीवन शु� करना और अपने ब�ों के िलए �स्थरता, �ार और दे खभाल प्रदान करना है । दाऊद घटनाओं के
एक अलग सं�रण के साथ अदालतों को गु मराह करने की कोिशश जारी रखता है । ऑिफ़स ओफ़ द
ची�रे � लॉयर (OCL) ब�ों के सव��म िहत का �ान रखने के िलए शािमल है । ए�म जोइ� क�डी की
मांग कर रही है और ब�ों से िमलने का समथ�न करे गा, अगर पित क्रोध और पीने के मु�ों के िलये
काउं सिलंग प्रा� कर� । वह चाइ� और �ाउसल समथ�न मां ग रही है ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 14: �रतु और सितंदर
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

�रतु

सितंदर

शादी के समय उम्र

27

29

उम्र *

28

30

उ�म दे श

भारत

भारत

धम�

िसख

िसख

िश�ा

अंडरग्रेजुएट

अंडरग्रेजुएट

अंग्रेजी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार प्रवास से पहले

आई टी

सूचना उपल� नहीं

रोज़गार *

फा� फूड चेन म� काम करती

ह्यूमन �रसोस� मैनेजर

है
आव्रजन श्रेणी

फ़ैिमली �ा�: सितंदर ने

सूचना उपल� नहीं

�ोउसल �ो�ोिश�प प्रोगाम् के
तहत �रतु को �ा�र िकया
आव्रजन �स्थित

पम�न� रे िज़ड�

िसिटज़न

शादी के वष� की सं�ा *: 1
ब�े *: कोई ब�े नहीं

*

फैमली कोट� (प�रवार �ायालय ) के आवेदन के समय
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पूव� आव्रजन इितहास
�रतु के पास भारत से बैचलर ऑफ िबजनेस एडिमिन�� े शन की िडग्री थी। जब वह पढ़ रही थी, उसने भारत म�
एक बड़ी वेब िडज़ाइन और िडिजटल माक�िटं ग कंपनी के साथ पूण�कािलक काम िकया। उसने अपने
िव�िव�ालय की परी�ाओं के अ�यन के िलए थोड़े समय के िलए काय�बल छोड़ िदया, लेिकन एक व�र�
काय�कारी अिधकारी के �प म� एक छोटे वेब समाधान प्रदाता के साथ काम करते �ए, अपनी शादी के बाद
नौकरी िफर से शु� कर दी। कनाडा जाने की तै यारी करते �ए, अंतरा� ��ीय अं ग्रेजी भाषा परी�ण प्रणाली
परी�ा (Ielts) के िलए अ�यन करने के िलए उसने पाँ च (5) महीने के बाद पद छोड़ िदया। हालां िक, अप्रै ल
2016 म� सितंदर �ाइनल सज�री के िलए भारत आया और �रतु ने आइलेट्स की परी�ा पूरी नहीं की, �ोंिक
वह उसके ठीक होने म� उसकी दे खभाल कर रही थी।
�रतु और सितंदर की मुलाकात दि�ण एिशयाई लोगों �ारा इ�ेमाल की गई एक वैवािहक वेबसाइट पर �ई
थी। वे दू र से एक-दू सरे से बात करने लगे और अपनी शादी से पहले एक साल तक लगातार संपक� म� रहे ।
अपनी शादी के समय �रतु स�ाईस साल की थी और सितंदर उनतीस साल का था। सितंदर का प�रवार
भारतीय परं परा के अनुसार उ�� "शगुन" दे ने के िलए भारत आया था। शादी से पहले, सितंदर ने वैवािहक
वेबसाइट पर एक ध�वाद पत्र िलखा, िजसम� उनके सफल प�रचय के िलए उनका आभार �� िकया गया।
उनकी शादी भारत म� �ई थी। अपने हनीमून के बाद सितंदर कनाडा लौट आए। दं पित रोज फोन पर बात
करते थे, कभी-कभी चार घं टे तक। अपनी बातचीत के दौरान, सितंदर ने कनाडा म� उतरने के बाद अपनी
िश�ा के उ�यन म� �रतु का समथ�न करने का वादा िकया, तािक वह सॉ�वेयर प्रोग्रािमंग म� अपना क�रयर
बना सके। शादी के एक साल बाद, �रतु �ॉ�र प्रायोजन काय�क्रम के तहत स्थायी िनवासी के �प म� कनाडा
प�ंची।
कनाडा म� बसना
कनाडा म� �रतु के आने के कुछ समय बाद, सितंदर ने िसफा�रश की िक �रतु एक �स्थर आय प्रा� करने के
िलए नौ महीने के दं त सहायक काय�क्रम को पूरा करे और उसके बाद ही, सॉ�वेयर प्रोग्रािमंग म� अपना
क�रयर बनाए। उ�ोंने कनाडा प�ं चने के दो महीने बाद अपने दं त सहायक के िलए कॉलेज की पढ़ाई शु�
की। हालांिक, जब छात्र ऋण के िलए आवेदन करने का समय था, तो सितंदर ने सह-ह�ा�रकता� बनने से
इनकार कर िदया और उसने फैसला िकया िक यह उसके िलए संभव िवक� नहीं था।
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कनाडा प�ंचने के चार महीने बाद, �रतु ने पूण�कािलक फै�� ी मजदू र के �प म� काम िकया और एक महीने
के बाद उसे नौकरी से िनकाल िदया गया। तब से वह आिथ�क �प से खुद का समथ�न नहीं कर पाई है ।
घरे लू िहंसाजब �रतु मई 2016 म� कनाडा म� आई, तो वह सितंदर और उसके माता-िपता के साथ रहने लगी। अपने
आगमन के पंद्रह िदनों के भीतर, सितंदर ने उ�� सूिचत िकया िक उनके एक पु�ष यौन साथी थे और उ��
अपनी यौन अिभिव�ास को छु पाने के िलए एक प�ी की आव�कता थी। �रतु से शादी से पहले उनके मातािपता को उनके यौन �झान के बारे म� पता था। �रतु के अनुसार, सितंदर ने हनीमून के दौरान शादी का
उपभोग िकया तािक उसे अपनी यौन अिभिव�ास पर संदेह न हो।
सितंदर ने �रतु को बताया िक वह अपने पु�ष साथी और उन दोनों के साथ दू सरे घर म� एक साथ रहना चाहता
है, एक िवचार �रतु ने अ�ीकार कर िदया। सितं दर ने उसे बताया िक उस मामले म�, वह उसके माता-िपता के
साथ रहना जारी रखेगी, जबिक वह अपने पु�ष साथी के साथ रहने लगा।
अलग रहने लगने के बाद, सितंदर िनयिमत �प से अपने प�रवार से िमलने आता रहा। एक मुलाकात म�
सितंदर ने �रतु के साथ उसकी मज� के िबना शारीरक स�� बनाये थे। �रतु शु� से ही सितंदर और उसके
ससुराल वालों से मौ�खक, शारी�रक और यौन शोषण सह रही थी । उसके ससुराल वालों का मानना था िक
सितंदर की कामुकता प�रवार के िलए शम� की बात होगी और चाहते थे िक प�ी की भूिमका म� �रतु, सितं दर
की कामुकता को परदे म� रखे। ससुराल वालों ने एक खुशहाल िवषम ल�िगक जोड़े की उप�स्थित को बनाए
रखने के िलए युगल को सामािजक काय� म� शािमल होने के िलए मजबूर िकया। ससुराल वालों ने �रतु को
धमकी दी िक अगर उसने पालन नहीं िकया तो उसकी प्रित�ा न� कर दी जाएगी। �स्थित के दबाव म� उ�ेिजत
और गु�े म� सितंदर, �रतु के प्रित और अपमानजनक होता गया।
जब �रतु अपने ससुराल म� रहती थी, तब उ�ोंने उसके सोने के गहने छीन िलए और उ�� उसके ससुर के ब�क
लॉकर म� रख िदया। ससुराल वालों ने उसकी हरकतों को भी िनयंित्रत िकया, उसे बाहर जाने और दो� बनाने
से मना कर िकया। �ूंिक �रतु सितंदर और उसके पु�ष साथी के साथ रहने से इं कार करती रही, तो सितं दर
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ने �रतु से तलाक के िलए कहा। उसने �रतु को कई बार तलाक के कागजात पर ह�ा�र करने के िलए
मजबूर करने की कोिशश की। एक बार, जब उसने मना कर िदया, तो उसने उस पर दरवाजा पटक िदया,
िजससे वह फश� पर िगर गई। इस बीच सितंदर के माता-िपता चाहते थे िक सितं दर और �रतु की शादी एक
काया��क िवषम ल�िगक �र�े के �प म� सामने आए और वह उस पर दबाव बनाए िक वह इस भ्रम को
बनाये रखने के िलए एक पोता/पोती प्रदान करे ।
िसतंबर 2016 म�, कनाडा म� प�ँ चने के चार महीने बाद, �रतु के ससुराल वालों ने उनके माता-िपता को फोन
करके बताया िक �रतु का अफेयर चल रहा है । यह सरासर झूठ था। अपनी सुर�ा के िलए डरते �ए, �रतु ने
पुिलस को बुलाया जो उसे एक मिहला आश्रय घर की शरण म� ले गई। वहां उसे पता चला िक सितंदर ने
उसके फोन पर एक ट� ै िकंग ए�ीकेशन डाल दी थी। जब �रतु आश्रय म� रह रही थी तो सितंदर ने उस पर
आरोप लगाया िक उसने दु भा� वनापूण� इरादे से सोशल मीिडया पर एक फज� इं �ाग्राम प्रोफ़ाइल बनाई है
िजससे उसे नुकसान हो। उ�ोंने कहा िक वह उसकी और उसके साथी की त�ीर� पो� कर रही ह� । �रतु ने
इससे इनकार िकया और अपनी जांच के दौरान पुिलस का पूरा सहयोग िकया।
संक�
सितंदर ने तलाक के िलए अज� दा�खल की। �रतु पित-प�ी समथ�न और बराबरी के िलए कह रही है और
चाहती है िक उसके गहने उसे लौटा िदए जाएँ । जुदाई के समय म� सितंदर की कमाई का अनुमान लगभग $
60,000 प्रित वष� था। उ�� अंितम पित-प�ी समथ�न िनपटान के �प म� $ 2,000 की रािश प्रा� �ई �ोंिक
सितंदर ने अपने �ातक काय�क्रम को आगे बढ़ाने के िलए अपना रोजगार छोड़ िदया था और उस समय
उनकी आय का एकमात्र स्रोत ओसप (OSAP) था। जब उनका मामला पा�रवा�रक �ायालय म� िवचाराधीन
था, तब उ�� ओंटा�रयो व�� से समथ�न िमला और उ�ोंने अपनी भाषा और रोजगार कौशल को उ�त करने
की प्रिक्रया शु� की। �रतु वत�मान म� एक सामु दाियक महािव�ालय म� ि�तीयक अ�यन कर रही है । वह
छात्र ऋण के कारण कज� म� रह रही है ।
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केस �डी (अ�यन) नंबर 15: आयशा और कबीर
प्रालेख

मिहला

पु�ष

नाम

आयशा

कबीर

शादी के समय उम्र

25

27

उम्र *

31

33

उ�म दे श

बां�ादे श

बां �ादे श

धम�

मुसलमान

मुसलमान

िश�ा

अ�ग्र�जूइट

पो�् ग्रैजूइट

अंग्रेजी भाषा की �मता

प्रवीण

प्रवीण

रोज़गार प्रवास से पहले

छात्र

छात्र

रोज़गार *

बेरोज़गार

आई.टी.

आव्रजन श्रेणी

सूचना उपल� नहीं

फैिमली �ास: आयशा ने
�ाउज़ल �ॉ�रिशप प्रोग्राम के
तहत कबीर को प्रायोिजत िकया।

आव्रजन �स्थित

िसिटज़न

पम�न� रे िज़ड� (2005)

शादी के वष� की सं�ा *: 6
ब�े *: बेटा: सलीम (4 वष�)

*

फैमली कोट� (प�रवार �ायालय) के आवेदन के समय

पूव� आव्रजन इितहास
आयशा का प�रवार कनाडा से बां�ादे श चला गया। उनके प�रवार ने इ�ाम के आ�ा��क �प सूफीवाद
का पालन िकया। अपनी शादी के समय, आयशा एक िव�िव�ालय (यूनविस�टी) की छात्रा थी। वह अपना B.A
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पूरा करने की प्रिक्रया म� थी, और पहले से ही अपने प�रवार के साथ चार साल से टोरं टो म� रह रही थी।
आयशा एक प्रितभाशाली बां�ादे शी गाियका ह� और पे शेवर गायकों के साथ एक कलाकार के �प म� गाती
ह�। उसके सभी प�रवार के सद� कनाडाई नाग�रक थे । कबीर टे �ोलॉजी म� िडग्री पूरी करके यूनाइटे ड
िकंगडम म� रह रहे थे। कबीर एक अ�े प�रवार से आते ह� , उनके िपता एयरलाइन उ�ोग म� एक बड़े
अिधकारी थे। उनका एक अर� ज मै�रज था, दोनों प�रवारों का समथ�न था। िववाह समारोह 2004 म� बां �ादे श
म� �आ था।
कनाडा म� बसना
आयशा ने अपनी शादी के तुरंत बाद जून 2005 म� बीए पूरा िकया। उसने कबीर को कनाडा आने के िलए
प्रायोिजत िकया और वह उसके ग्रैजूऐशन होने के एक महीने बाद आया। आयशा और कबीर ने एक बड़े
कनाडाई शहर म� अपना िववािहत जीवन िबताया। कबीर शादी के बाद अपनी प�ी को काम नहीं करने दे ते
थे। कबीर ने एक ब�क के आईटी िवभाग म� काम पाया। शादी करने के बाद आयशा ज�ी गभ�वती हो गईं
और उनके ब�े का ज� 2006 म� �आ।
घरे लु िहंसा
जब उ�ोंने साथ रहना शु� िकया, तब से ही कबीर ने उ�� गाली दे ना शु� कर िदया। आरं भ म�, कबीर ने
आयशा के खाना पकाने के बारे म� िशकायत की। एक बार कबीर ने आयशा के चे हरे को उबलते �ए तेल के
बत�न पर रखा, और कहा िक वह उसे खाना पकाने का सही तापमान िसखा रहा है । उसके क्रोध और िहं सा से
डरकर, आयशा ज�ी ही कबीर के अधीन हो गई। गभा� वस्था के दौरान, कबीर ने उसे लात मारी, ध�ा िदया
और उसे मु�ा मारा। कबीर ब�ा नहीं चाहते थे और आयशा पर गभ�पात कराने का दबाव डाला। ऐसा
करने के िलए, उसे समझाने के िलए उसने अपने प�रवार की मदद ली।
अपने गभा�वस्था के चौथे महीने के दौरान, आयशा ने अपने प�रवार के डॉ�र को बताया िक उनके और
कबीर के �र�े म� कोई सम�ा थी। डॉ�र ने उ�� मनोिचिक�क (सकाइअट� �) के पास भेजा, और उनकी
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संयु� बैठक के दौरान, मनोिचिक�क ने सुझाव िदया िक कबीर को अपने क्रोध के मु�ों के िलए िकसी अ�
मनोिचिक�क से िमलना करना चािहए। कबीर इस िसफा�रश से परे शान हो गए और मनोिचिक�क के पास
जाना बंद कर िदया। उ�ोंने आयशा को आगे की िनयु��यों (अपॉइ�् म�) म� शािमल होने से रोका और
उसका अपमानजनक �वहार बढ़ने लगा।
उनके बेटे का ज� सी-से�न से �आ था, और आयशा के माता-िपता एक ह�े के िलए प�रवार की मदद
करने आए थे। हालां िक, कबीर ने आयशा की मां का अपमान िकया और वह वहां से चली गईं। हालाँ िक, वह
इस दौरान कुछ सहायता प्रा� करने म� स�म थी। साव� जिनक �ा� नस� ने िडलीवरी के बाद घर पर
आयशा की दे खभाल की, ने दे खा िक आयशा मानिसक �ा� �वहार का प्रदश� न कर रही थी। उ�ोंने
पो�-पाटु� म िडप्रेशन पर संदेह िकया और आयशा को भावना�क �प से सहारा िदया।
आयशा से उ�ीद की जा रही थी िक वे घर का सारा काम कर� , ब�े पैदा कर� और कबीर के प�रवार की सेवा
कर� । नए ब�े का रोना कबीर की नींद म� बाधा उ�� करता है और उसने आयशा को अपने बेटे के साथ पुल
आउट सोफे पर दू सरे कमरे म� सोने के िलए कहा। ब�े के साथ, िसफ� एक साल की उम्र म�, आयशा कई
महीनों के िलए अपने माता-िपता के पास चली गई, जबिक कबीर के बहनोई वैवािहक घर म� चले गए।
वष� तक कबीर एक स� अनुशासनवादी बने रहे , आयशा और उनके बेटे से आदे श और आ�ाका�रता की
मांग करते रहे। अगर बेटे ने तुरंत कबीर के आदे शों का पालन नहीं िकया, तो कबीर ब�े को डांट�गे, और
मार� गे। ब�ा अपने िपता से डरता था। आयशा ह��ेप नहीं कर सकती थी, या वह िपट जाएगी। कबीर ने
एक नई नौकरी शु� की और प�रवार जून 2010 म� एक नए घर म� चला गया। घर का शीष�क केवल कबीर के
नाम पर था। कबीर अ�ा पैसा कमा रहे थे और एक स्थानीय यूनविस�टी म� पो�् ग्रैजूइट कोस� लेने लगे। कबीर
ने आयशा को बताया िक उसका काम घर था और इसे साफ और �व�स्थत करना था; अगर ऐसा नहीं होता,
तो उसे पीटा जाता।
जनवरी 2010 म�, जब आयशा के चाचा आए, तो उ�ोंने कबीर को आयशा और बेटे के िलए अपमानजनक
दे खा। कबीर अपने जूते से आयशा को मार रहा था और इसने उस ब�े को डरा िदया िजसने ह��ेप करने
की कोिशश की। कबीर आगबबूला हो गया और ब�े को सोफे पर ध�ा दे िदया। जब ब�े ने िफर से
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ह��ेप िकया, तो कबीर ने ब�े को एक वॉश�म म� बंद कर िदया और लाइट बं द कर दी। इससे ब�ा
घबरा गया।
आयशा ने कई वष� से मानिसक �ा� के मु�ों को िवकिसत करना शु� कर िदया �ोंिक वह दु ��वहार
का सामना करती थी और अनुपचा�रत रहती थी। यह 2007 और 2010 के बीच �आ। 2010 म� दु ��वहार
चरम पर था। कबीर आयशा से कहता था िक अगर उसका प�रवार कनाडा म� नहीं रहता, तो वह उसे मार
दे ता। वह उसे जान से मारने और िफर खुद को मारने की धमकी दे ता था। वह उसे चाकू िदखाकर धमकाता
था और अ� बातों के अलावा उसे 'अिशि�त' और 'बे वकूफ' कहता था। बेटे ने िहं सा को दे खा और रोने और
अपनी माँ की र�ा करने की कोिशश की।
अग� 2010 म� कबीर ने आयशा के माता-िपता को फोन करके आयशा को दू र ले जाने के िलए कहा और
कहा िक उसे तब तक वापस नहीं आना चािहए जब तक वह सु धर न जाए। ' आयशा और उसका ब�ा अपने
माता-िपता के साथ रहने लगे और उनके िपता उ�� पा�रवा�रक िचिक�क के पास ले गए, िज�ोंने आयशा
को एक आउट पेश�ट मानिसक �ा� ��िनक म� रे फर िकया। उ�ोंने अ�ू बर 2010 म� आउट पे श�ट
��िनक के साथ इलाज शु� िकया। आउट पे श�ट ��िनक को एक सामािजक काय�कता� के साथ बैठक के
िलए पित के साथ की आव�कता थी। कबीर ने कहा िक वह उप�स्थत नहीं हो सकते थे इसिलए आउट पेश�ट
��िनक ने आयशा के िपता से संपक� िकया और उ�� अ�ताल लाने का अनुरोध िकया। अगले िदन िपता
उसे अपॉइ�् म� पर ले गए, और वह मनोिचिक�क से िमली। अपनी चचा� के दौरान, आयशा ने साझा िकया
िक वह अपने पित से घबरा गई थी।

उसने डॉ�र से कहा िक उसे लगा िक उसके पित के पास िवशेष श��यां ह� और वह उससे डरती है ।
मनोिचिक�क ने उसे बताया िक उसका कत�� है (�ुटी टु �रपोट� ) िक वह पुिलस और िच��न एड
सोसाइटी को सुर�ा िचंताओं की �रपोट� करे , अगर वह इन एज�िसयों को खुद �रपोट� करने के िलए तैयार नहीं
थी।
आयशा ने पुिलस को दु ��वहार की सूचना दी और वे उसे ब�े के साथ शरण म� ले गए। वह एक रात के िलए
आश्रय म� रही और िफर अपने माता-िपता के घर चली गई। कबीर को िगर�ार िकया गया और हमला, एक
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हिथयार के साथ हमला और धमकी दे ने का आरोप लगाया गया। उसे िबना िकसी संपक� ( नो को�ै �) के
शत्� म� छोड़ िदया गया।
िच��� एड सोसाइटी को पुिलस के ह��ेप के समय बुलाया गया था और एक सेवन काय�कता� ने �र�
अ�ेसमे� (जो�खम मू�ांकन) करने के िलए आयशा के माता-िपता के घर का दौरा िकया। उ�े � यह
सुिनि�त करना था िक ब�े के िलए पया�वरण सुरि�त रहे , साथ ही आयशा को आव�कता पड़ने पर
सहायता का प्र�ाव िदया जाए।
संक�
कबीर ने एक अदालत आवेदन शु� िकया जहां उ�ोंने ब�े की िहरासत और प�ं च के िलए कहा। आयशा
अपने ब�े को दे खने के िलए कबीर को दी गई प�ं च के साथ अपने बेटे की एकमात्र िहरासत की मां ग कर
रही है। से�न 30 असे�� (िच�रे � लॉ �रफ़ोम� ए� ओफ़ ओंटा�रयो (CLRA) के तहत उ���खत), और
एक मनोवै�ािनक (साइकालिज� ) ने िपता को एकमात्र िहरासत दे ने की िसफा�रश की थी। जब ब�े की
ज�रतों को पूरा करने और ब�े को सुरि�त रखने के िलए माता-िपता की �मता के बारे म� मानिसक �ा�
के आसपास कोई िचंता है, तो अदालत एक से�न 30 असे�� का आदे श दे सकती है । आयशा अब अपने
मानिसक �ा� की अ�ी तरह से दे खभाल कर रही है और आयशा �ारा अपने माता-िपता के सहयोग से
ब�े की दे खभाल की जा रही है । जब ये काय�वाही चल रही थी, कबीर को ब�े से िमलने के िलए, लेिकन
िनरी�ण के साथ िमलने िदया गया था।
आयशा ने असे�� को चुनौती दी और एक िक्रिटक �रपोट� आयोिजत की गई �ोंिक से�न 30 की �रपोट�
म� कबीर के गु�े के मु�ों और घरे लू िहं सा के बारे म� कोई जानकारी नहीं थी। िक्रिटक �रपोट� बताती है िक
आयशा अपने बेटे की क�डी बनाए रखती है और ब�े की ज�रतों को पूरा करने के िलए उसके चारों ओर
क�ूिनटी ऑफ सपोट� एं ड अकाउं िटिबिलटी ’(C.O.S.A) बनाई जाती है । इस मामले को आ�खरकार पैरले ल
िहरासत �वस्था के मा�म से सुलझाया गया जहां आयशा को ब�े के धम� और �ा� के मामलों पर
फैसला करना था और िपता ने ब�े की िश�ा से संबंिधत िनण�य िलए। ब�ा मु � �प से माँ के साथ रहता है
और कबीर के साथ उसकी मुलाकात होती है । आयशा को कबीर से �ॉसल स�ोट� और चाइ� स�ोट�
िमलता है। वैवािहक घर बेच िदया गया था, और आयशा को िबक्री का एक िह�ा िमला।
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चचा� के िलए प्र�
1.

�ा आप अपने समुदाय म� िकसी ऐसे ��� के बारे म� जानते ह� िजसने केस �डी म� मिहला के

समान �स्थित का अनुभव िकया है?
2.

आपके समु दाय की मिहलाएं प�रवार म� िहं सा का अनुभव होने पर �ा करती ह� ?

3.

आप अपने समु दाय म� घरे लू िहं सा का सामना करने वाली मिहला का समथ�न कैसे कर सकते ह� ?

4.

�ा आप िकसी ऐसी एज�सी के बारे म� जानते ह� जो घरे लू िहं सा का सामना करने वाली मिहलाओं को

सेवाएं प्रदान करती है?
5.

वह एज�सी �ा सेवाएं प्रदान करती है ?
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